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	 Inner	circle	 Second	circle	 Third	circle	 Fourth	circle	
Class	play	 10	 2	 	 	
Independent	project	 8	 3	 1	 	
Social	practical	 7	 5	 	 	
Class	community	 7	 	 	 	
English		
(as	a	foreign	language)	
6	 5	 2	 	
Orchestra	 5	 1	 	 2	
German	 4	 7	 1	 	
	Art												 4	 4	 	 4	
Geography	 3	 2	 2	 1	
Farming	practical	 3	 1	 	 1	
Business	practical	 2	 4	 	 	
Sport	 1	 6	 1	 4	
History	 1	 4	 4	 3	
Biology	 1	 4	 4	 2	
Music	 1	 4	 3	 2	




Economics	 1	 3	 5	 6	






Eurythmy	 	 2	 3	 4	
Ethics	 	 2	 2	 1	
Physics	 	 	 1	 11	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Research project:  An inquiry into students’ experiences of formal and informal learning in educational settings 
as part of an Educational Doctorate 
By Martyn Rawson  
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understand that I have the right to withdraw my data at this point, however, I acknowledge that this might 
seriously jeopardize the Mr. Rawson’s research and doctorate. 
 
I understand that Martyn Rawson will inform me of the outcomes of the research either verbally or in a short 
summary of the research outcomes once his thesis has been accepted by the university. The thesis will not be 
published, but rather the outcomes may be published in the form of articles in journals. These have their own 
rigorous ethics criteria. A more general summary may be published in a Waldorf context.  
 
I acknowledge that Martyn Rawson is aiming to invoke the virtues of rigour, transparency and trust in carrying 
out this piece of educational research. 
 
I understand that this research project has been approved by the Ethics Sub-Committee of the University of 
Plymouth and is in accord with the University’s Research Ethics and Policies Procedures. I understand that if I 
have questions about this I can address these to Dr Peter Kelly (peter.kelly@plymouth.ac.uk) Director of Studies 
at the Faculty of Education and supervisor of the researcher’s project.  
 
I agree that that excerpts of my writing or transcripts of interviews may be used as data in Martyn Rawson’s 
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I: Sie haben jetzt ihren 
Lebensweg gemalt – bzw. sie 
malen noch daran. 
Können sie mir dieses Bild 
etwas erläutern? Was sind 
die wichtigen Stationen in 
ihrem bisherigen Leben? 
 
 
R: Also erst mal die Geburt, 
das ist so der Start. Und dann 
sind auf jeden Fall die 
wichtigen Abstufungen, die 
ich hier hab: Umzüge – also 
wichtige ähm, große Schritte, 
wo sich ja auch immer von der 
sozialen Umgebung also auch 
immer was geändert hat.  
Also das erste war nicht so – 
da war ich noch sehr jung, also 
2 oder 2 Jahre also – also von 
daher nicht so die große 
Bedeutung.  
Dann danach hab ich so den 
größten meiner Kindheit – also 
meiner frühen Kindheit, bis ich 
4 oder 5 war – in einem Haus 
verbracht – und halt auch viele 
Erinnerungen: vor allem – 
deswegen hab ich hier auch die 
Blätter hingemalt – da war ein 
großer Garten und den ganzen 
Tag im Garten getollt. 
Dann wieder ein Umzug, der 
dann – also das ich danach in 
Kindergarten kam – also das 
viele Kontakte dazu kamen, 
(Geräusche im Hintergrund) - 
ja die Kinder im Kindergarten 
und dann auch die 
Einschulung.  
Dann ein nächster Umzug, der 
aber nicht so wesentlich ist, 
weil das räumlich jetzt keinen 
Unterschied gemacht hat – 
genauso wie hier der folgende.  
Dann irgendwann 2.Klasse 
oder so – ist dann Klarinette 
dazu gekommen. Das ist ein 
wichtiger Schritt, weil dann 
mein …quasi meine“ zweite 
Lebenslinie“ – poetisch 
ausgedrückt – beginnt. Und 
Question: You have 
drawn your life path, can 
you tell me about what 
you have drawn. What 
were the most important 









He starts with his birth 
(slightly ironical tone). 
These are the most 
significant steps. 
Moving house is 
important because the 
social environment 
always changes. He was 
very young (2 or 3 years 
old) during the first 
move- therefore it was 
not so important. This 
was followed by a large 
part of his younger 
childhood (up until 
5years), when they lived 
ina house with a large 
garden (symbolised by 
the leaves). They played 
all day in the garden. 
 
Then followed the next 
move- he goes to 
kindergarten and thus 
came into contact with 
more children. This was 
followed by entry to 
school. 
 
Then another move, that 
was not so significant 
because it didn’t take 
him to a new place. 
 
Then in class 2 he 
started playing the 
clarinet. That was an 
important step and his 
second ‘life line’ – to 
Starts with birth 
Abstufungen-(literally 
steps down from a 
higher position)  
 
 
Happy memories of 
play  
Memories of a garden 
as play space 
Analytical memory- 
significance of place 
and meaning of 
moving to a new  
place   
 
Leaves as symbols 
 
 
He distinguishes two 
life lines- his outer life 
and his biographical 
development relating 
to his identity as a 
musician 
 
The circus was a 
significant change of 
environment 
 
Ubuntu is a circus 
community care 




disorders and similar 
problems. Young 
people from the local 
community can join in 
a summer school 
programme and tour. 
03 played in the 
band). The close, 
supportive community 
life, rehearsals, 
training and being on 






Awareness of changes 
of social and natural 
environment as 
important for him 
 
He analyses 
significance of place 
in his biography 
 
He has two lifelines, 




 Uses symbols (leaves) 
 
Music enters his life 
as a second life-path  
 
 
His social life expands 




The lifeline divides 
 
He recognises the 








dann irgendwann Saxophon 
dazu, ja… dann hab ich hier 
äh, so’n bisschen aufgespalten, 
weil sich die sozialen Kontakte 
mehren, auch von außerhalb 
der Schule - das sollte das so’n 
bisschen darstellen. 
Dann bin ich beim Circus 
Ubuntu mitgefahren, was ich 
jetzt im Nachhinein – mit 16 
war das – als eine der 
wichtigsten Stationen… 
einfach weil das einfach noch 
mal ne ganz anderer Art von 
Leben und so war, die davor 
noch nicht kannte – und auch 
sehr, sehr viel neue Kontakte 
unter anderem auch, ja ne 
Freundin und so weiter…  
Dann Musik ist weiterhin sehr 
wichtig.  
Dann bin ich ein 2.Mal 
mitgefahren – das hatte auch 
wieder neue Kontakte zur 
Folge. 
Jetzt kommt noch nen drittes 
hier Zukunft kann man noch 
dazu malen, jetzt nächsten 
Monat – ja das jetzt waren so 











saxophone. The line 
divides more to 
represent more social 




Then he arrived at 
Circus Ubuntu at the age 
of 16. This was one of 
the most important 
stations because that was 
a very different the 
hadn’t known before. He 
now has even more 
social contact and a 
girlfriend. Music 
remains important. He 
was with the circus for 
two years (two summer 
tours) and will be on 






I: Und wie sieht dieser Weg 
in die Zukunft aus? Haben 
sie da Ideen oder Pläne. 
 
 
R: Ja, erst mal Musik – ich hab 
das hier jetzt so’n bisschen 
aufspaltend gemacht, weil ich 
nicht weiß inwiefern, also mit 
welchem Ziel – also ob jetzt 
Musiklehrer oder 
selbstständiger Musiklehrer 
oder Instrumentallehrer oder 
vielleicht so äh, Karriere als 
Komponist – eher 
unwahrscheinlich, deswegen 
ein paar Sterne dahinter. Also 
irgendwie so was, aber noch 
relativ unsicher – wobei halt 
irgendwas mir Musik schon 






I: Und gibt es unmittelbare 
Pläne für jetzt nach der 
Schule? 
Question: what future 




First of all music. (he 
points to the narrative 
drawing again). The line 
is bit divided because he 
doesn’t know at present 
what his goal is, whether 
to become a school 
music teacher, or self-
employed music 
teachers, oder perhaps a 
career as composer. He 
adds (self-depreciating) 
that this seems unlikely, 
as indicated by the stars 
he has drawn (“if it is in 
the stars”) 
At any rate the future is 
pretty uncertain, 
although it is clear that 





He is clear that his 
future will involve 
music. He is uncertain 
about the direction. 
Self-depreciating tone 
does not entirely hide 
his wish to be a 
composer.  
 




details are vague) 
 
He hopes his destiny 
will make it possible 
to fulfil his wish 
 
 
Future plans: He has a 
clear plan to deepen 
his music skills and he 









R: Die hängen auch erst mal 
nur mit Musik zusammen. 
Also verschiedenen Projekte, 
die jetzt schon feststehen und 
erst mal das Ziel alles 
intensiver zu machen, also 
intensiver 
Instrumentalunterricht zu 
nehmen und auch intensiver 
Musik zu machen – mich 
darauf vorzubereiten, auf eine 








Question about his 





That has to do with 
music. He has various 
projects. In general his 
intention is to practice 
his music more 
intensively, take 
instrumental lessons in 
order to prepare for the 















I: Ok, danke. Sie sagen 
„Ubuntu“ war ihnen wichtig! 
Können sie dazu etwas 
sagen? Was ist „Ubuntu“ 
und warum war es für sie 
wichtig? 
R: Ja, also das ist ja ein 
Kinder- und Jugendcircus, der 
von Januar bis Sommer – bis 
zum Sommer jeden Samstag 
trainiert, aber auch öfter länger 
– also über Pfingstwochenende 
z.B., in den Frühlingsferien, 
die Pfingst- 
Himmelfahrtswochenenden 
über intensiver - also quasi die 
gesamte Freizeit außerhalb der 
Schule wird da rein gesteckt. 
Und ich bin da spontan 
eingestiegen. Also ich kenne 
Ubuntu eigentlich schon seit 
die nach Horst gekommen 
sind, in 2000, aber mitgefahren 
sind nur meine Mutter und 
meine Schwester für zwei 
Tourneen, aber ich wollte mal 
mit aber durfte nicht, weil ich 
noch zu klein war. Und dann 
hab ich das irgendwann aus 
den Augen verloren und wurd‘ 
dann 2010 gefragt, ob ich mit 
in der Band spielen möchte – 
auch relativ spontan – und hab 
I: Thank you. You say 
that Ubuntu was 
important for you. Could 
you say something about 
that? What is Ubunti and 




R: Ubuntu is a circus for 
children and youth that 
train from January to the 
summer (every Saturday 
and often longer in the 
half-term holidays). It 
involves almost the 
entire free time outside 
of school. He got 
involved spontaneously. 
He has known Ubuntu 
since 2000 and travelled 
with his mother and 
older sister for two 
years. He wanted to 
participate but he was 
too young. Then he lost 
touch and met up again 
with them in 2010. Then 
he was asked in 2010 to 
join the band and he 
agreed- again 
spontaneously- and this 










The initial encounter 
with the circus school 
led to a connection 



















repeated- the word 











more meaningful /real 
than school 
 
He is aware of the 
significance of 
spontaneous decisions 









Awareness of the 
difficulties within the 







dann auch zugesagt und das 
war einfach was ganz neues. 
Erst mal weil… - ich weiß 
nicht, das ist schwer zu 
beschreiben, aber bei Ubuntu 
ist äh, vor allem die 
Gemeinschaft anders als man 
das hier in der Schule kennt… 
also viel offener, viel ehrlicher 
vom Gefühl her, also mh ja… 
das war erst mal einfach 
anders.  
Und dann das Gefühl für 4 
Wochen lang dann in den 
Sommerferien unterwegs zu 
sein, einfach in einem 
Circuswagen zu schlafen, alle 
drei Tage das Zelt auf- und 
abzubauen, auch körperlich 
schwer zu arbeiten. Dann 
immer weite Strecken auch zu 
reisen und jeden Tag vier fünf 
Stunden Musik machen, das ist 
halt das andere. Dann hab ich 
unglaublich viele Leute 
kennengelernt, die auch alle 
ähnlich kreativ sind, wie ich – 
kann man vielleicht sagen - 
und nicht auf die Art und 
Weise wie ich vielleicht 
andere erlebe. Also niemand 
da hat gesteigertes Interesse an 
Computerspielen oder 

















Dann hab ich meine Freundin 
kennengelernt – also meine 
Exfreundin – und das ist 
natürlich auch immer wichtig, 
so die erste Freundin. Ähm, ja 
ich weiß gar nicht – die 
Faszination von Ubuntu ist 
danach nie wieder 
weggegangen. Deswegen bin 
ich dann nach drei Jahren noch 
mal spontan mitgefahren und 
jetzt ganz geplant und… 
experience. It is hard to 
describe what is that was 
so different- but Ubuntu 
is above all a 
community that is 
different to the 
community in school- 
much more open, more 
honest in terms of 
feelings- it was simply 
different. 
“And then the 
experience of simply 
travelling for 4 weeks in 
the summer holidays in 
the circus community, 
sleeping in circus 
wagons, putting the tent 
up every three days, 
hard physical work. 
Then travelling long 
distances and every day 
four five hours of 
playing music, that is 
just different. Then I met 
an incredible number of 
people, who are all 
similarly creative- one 
can perhaps say- and not 
all in the way I have 
experienced others. I 
mean, no one had 
intense experiences with 















Then I got to know my 
girlfriend- that is my ex-
girlfriend- and that is 
naturally always 
important- you know , 
the first girlfriend. Ah, 
yes I don’t know- the 
fascination of the circus 
has never gone away. 
That’s why the after 
three years I 
spontaneously joined the 
circus again – and now 
again- but planned.” 
stand back and be 
fascinated by events- 





about honesty of 
community at Ubuntu 
compared with school- 
perhaps high 
expectation of 


















A description of the 
circus that is both 


























He comments on the 
significance of his 














































Each trip with Ubuntu 
is different- awareness 
of maturation 
 
Awareness of the 
















I: War es beim zweiten Mal 
anders? 
R: Ja, auf jeden Fall. Also es 
ist glaube ich bei jedem Mal 
anders. Aber was entscheidend 
war, dass beim 2. Mal der 
Altersunterschied größer war, 
weil weniger in meinem Alter 
tatsächlich mitfahren. Dann 
hatte ich beim 2.Mal 
Verantwortung, weil ich die 
Leitung der Band übernommen 
hab, ähm, und insgesamt war 
das für Ubuntu nen 
schwieriges Jahr… es gibt 
natürlich auch Höhen und 
Tiefen… also die 
Gemeinschaft hatte da, gerade 
bei den Erwachsenen 
Mitfahrern, also nicht ganz so 
schön funktioniert, wie in dem 
Jahr davor.  
Und jetzt dieses Jahr ist es 
wieder anders. Jetzt dieses Jahr 
ist die Verantwortung noch 
gesteigerter, weil auch die 
Kompositionen, die gespielt 
werden von mir kommen und 
weil das gemeinschaftlich 
glaube ich nen noch besseres 
Jahr wird, als das erste Jahr. 
Also dieses Jahr ist echt 
faszinierend! Ich freue mich da 
echt ziemlich drauf! Das ist ja 
auch die erste Station nach der 
Schule, direkt danach wieder 4 
Wochen…. Ja, also es ist 
faszinierend, dass so ein 
Projekt so nen großen Einfluss 
haben kann. Aber ich denke 
eigentlich, dass so eine 
Erfahrung für jeden 
Jugendlichen, jedes Kind 
eigentlich ziemlich gut wäre – 
das kann man sich kaum 
vorstellen, ja! 
I: Ja, es ist schwer das in 
Worte zu fassen, aber was 
lernt man, wenn man in 
einer solchen Circus-
Gemeinschaft mitwirkt? 
R: Also, ich glaube erst mal 
viele soziale Fähigkeiten 
einfach. Man sitzt 4 Wochen 
lang zusammen… - und auch 
das Gefühl, das alles was man 
selber macht jetzt einen 
Einfluss auf die Gemeinschaft 
hat, also man kann sich 
eigentlich nicht rausziehen. 
Und natürlich auf viel 
praktisches, also jede Menge 
 
 
I. And how was it 
different the second 
time? 
 
R: the difference was 
mainly because of his 
age and being older, the 
second time he was 
older than most of the 
other participants. He 
had responsibility and 
leadership duties- he 
was responsible for the 
band- and it was overall 
a difficult year for the 
circus- there are 
naturally highs and 
lows- the community, 
especially the adults 
who accompany the trip- 
well, that didn’t function 
very well, unlike the 
year before. 
But each year is 
different, this year is 
also different. This year 
his level of 
responsibility has 
increased because he 
now composing the 
music 
 
He thinks this will be a 
better year.  This year is 
even more fascinating. 
He is really looking 
forward to it. 
 
“This is the first station 
after leaving school, 
directly four weeks after 
leaving” 
It is fascinating that such 
a project can have such 
an influence for young 
people- it is something 
that would be good for 
every young person or 
child- one can hardly 
imagine (such a thing 
being possible) 
 
I: Yes, it is difficult to 
put into words- but what 
does one learn in such a 
circus community? 
 
R: Firstly, simply many 
social abilities. For four 
















difference in the 
community- especially 
among the adults- he 
seems to being polite 


















Awareness of value of 










awareness of the 
circus experience for 








awareness of social 
skills, understanding 
and engaging with the 
other (empathically), 









praktische Fähigkeiten – so 
was Handwerkliches oder 
Musikalisches jetzt in meinem 
Fall oder jetzt Artistisches – 
ich kann jetzt auch jonglieren; 
mehr oder weniger (lacht).  
Aber ich glaub das Wesentlich 
ist schon das Gefühl für 
einander zu entwickeln, weil 
man sich ja kaum ausweichen 
kann oder auch nicht 
ausweichen soll und nicht 
irgendwie in sein Handy 
flüchtet und nicht irgendwie 
sms schreibt und nach 
Möglichkeit auch niemanden 
zuhause anruft, also sondern 
alle Probleme dann auch 
unmittelbar bearbeitet, die 
auftreten und so… 
 
feeling that everything 
that one does has an 
influence on the 
community. One can’t 
actually take oneself out 
of the situation. Also 
many practical things 
and practical skills (are 
learned) – craft 
skills/manual skills or 
musical skills or in his 
case artistic skills. He 




He believes that the 
essential thing is already 
developing the feeling 
for each other, because 
one can hardly avoid 
and shouldn’t avoid (the 
experience of the other). 
One can’t escape the 
situation by using your 
mobile phone and 
sending text messages 
(to others not present). 
You can’t call home- 
rather all problems have 
to be solved there and 
then in the situation as 



















I: Ja, ok danke! Jetzt würde 
ich gerne ein bisschen auf die 
Schulereignisse gucken. 
Zunächst einmal das 
Sozialpraktikum. Wo waren 
sie da und was haben sie 
dabei erlebt? 
R: Ich war in der 
Kindertagesstätte „Die Burg“ 
in ähm - und zwar ist die hier 













I: Returning to the 
experiences at school- in 
particular the social 
practical. Where were 
you and what did you 
experience? 
 
R: He was in a child 






































Uses his portfolio as 










Kindertagesstätte für äh, ja 
sozialbenachteiligte Kinder in 
Hainholz. Also ähm da werden 
eigentlich so die Grundschüler, 
die ähm –also werden die 
glaube ich auch aktiv gesucht, 
so Kinder die sonst so auf der 
Straßen rumspielen würden, 
weil die Eltern nicht zuhause 
sind und denen wird halt 
angeboten, dass die da dann 
ihre Hausaufgaben auch 
machen können und den 
Nachmittag verbringen, damit 
das alles einfach so’n bisschen 
geregelter ist.  
Und ich hab auch vorhin noch 
mal meine Mappe 
durchgelesen... also für mich 
war das ähm - das erste, was 
halt wirklich beeindruckend 
war, war halt dass das einfach 
komplett anders war – also das 
ist halt wirklich ne andere 
Gesellschaftsschicht, als ich 
das vorher kannte. Auch die 
Einrichtung ist in so ner ganz 
kleinen Wohnung im 
Wohnblock und nicht so, wie 
jetzt der Waldorfkindergarten, 
sondern einfach so gespendete 
Spielzeuge, Spielsachen und 
so. Und auch erst mal – das 
hab ich auch gelesen – auch 
der Umgangston hat mich auch 
erst mal erschreckt und auch 
so, wie die Kinder waren. Die 
sind halt – die wirken auch 
deutlich unbehüteter und 
wilder und so.  
Aber – wie ich gelesen hab 
und wie ich mich jetzt auch 
noch dran erinnere – war es 
auf jeden Fall ne sehr, sehr 
wichtige Erfahrung, so ähm – 
einmal zu sehen, dass es auch 
anders sein kann. Und auch so 
besondere Ereignisse, wo 
Kinder so von Ausflügen 
erzählt haben, die sie seit 
Ewigkeiten machen wollen, 
aber der Vater hat nie Geld 
irgendwie ans Meer zu fahren 
oder so was. Und natürlich 
auch noch andere Schicksale 
von Kindern, die dann auch 
zuhause Missbrauch erfahren 
und so was.  
Und was auch noch ein Aspekt 
war, war dass die zwei 
Sozialarbeiter eingestellt 
hatten und der eine von den 
of primary school age 
[in a estate in the city 
with many social 
challenges]. These 
children are identified 
and brought to the centre 
otherwise they would be 
alone on the streets 
because their parents are 
not at home. There they 
are offered support with 
homework and given a 
meal so that every is a 
bit more ordered. He 
read through his 
portfolio of the social 
practical. This reminded 
him that this was the 
first time to really 
experienced that there 
were completely 
different life 
circumstances and social 
situations (to those he 
was familiar with). The 
centre was a very small 
apartment  in a housing 
block. It was not like a 
Waldorf kindergarten. 
There were only simple 
toys that had been 
donated.  He read in his 
own reflection that he 
was shocked at the time 
by the way people spoke 
to each other, and he 
was shocked how the 
children were. They 
seemed to him to be 
significantly less 
sheltered or cared for 
and they were wilder 
(less well-behaved). 
From what he read in his 
reflection and what he 
recalls this was a very 
important experience for 
him to see that life can 
be very different. 
Particular experiences 
stay with him, such as 
children talking of 
outings to the seaside 
that had been promised 
but not fulfilled because 
the parents had no 
money. Also he 
experienced children 
who had been abused at 
home.  Another aspect 






in preparation he read 
through his own 
portfolio of the work 









him that was shocked 
at the time by how 
people spoke to the 
children 
 
Recalls that this was 
an important 




Empathy for the 




























New perspective on 
his own life 
circumstances and 























understanding of other 


















beiden, der hatte sich 
überraschender Weise 
ziemlich schnell total geöffnet 
mir gegenüber; hat halt ganz 
viel erzählt. Der war 
drogenabhängig gewesen, auch 
kriminell und sogar im 
Gefängnis gewesen und so, 
aber hat mir dann immer 
erzählt, dass er jetzt halt alles 
geändert hat und so und dass 
er nur noch kifft und raucht, 
aber sonst nichts anderes 
mehr… also mit dem habe ich 
sehr, sehr viel geredet und 
solche Kontakte, ja, hatte ich 
davor halt noch nicht 
kennengelernt und das war 
sehr interessant – auch die 
Offenheit so, die er mir 
entgegengebracht hat! 
 
workers were employed 
there, one of whom 
surprisingly and quickly 
completely opened 
him/herself to 03 and 
spoke of his/her criminal 
background, time in jail 
and drug addiction. This 
person now claimed that 
everything was changed 
and that he only smoked 
and used hash (rather 
than hard drugs). 03 had 
never met a person with 
a lifestory and found it 
interesting and 
remarkable that he 
would be taken into the 






I: Haben sie während des 
Praktikums ein Tagebuch 
geführt? 
R: Ja, aber das war eigentlich 
immer relativ gleich, also es 
gab wenn dann nur besondere 
Ereignisse, das weiß ich aber 
nicht genau, aber ansonsten 





I: Haben sie am Schluss 
dann auch noch eine 
Reflexion geschrieben? 
R: Ja, genau! 
 
 
I: Und was haben sie beim 
Schreiben dieser erlebt? Es 
geht mir dabei weniger um 
den Inhalt - den hatten sie 
bereits erwähnt – als 
vielmehr um den 
Schreibprozess. Wie wirkt 
es, wenn man nach einer 
solchen Erfahrung eine 
Reflexion schreiben 
muss/darf? 
R: Ja, ich glaube, was jetzt 
gerade bei dem wichtig oder 
besonders war, dass ich mit 
den Gedanken bei der 
Reflexion jetzt kaum so bei 
den erlernten Fähigkeiten oder 
so war… sondern hab bei 
andern Gedanken, die es zu 
I: did you keep a journal 




Yes but it was much the 
same R: yes but the 
same things occurred 
everyday(every day) 
except when particular 
events occurred. The 




I: Did you write a 
reflection at the end of 
the practical? 
 
R: Yes indeed! 
 
 
I: What did you 
experience in the act of 
writing. I’m more 
interested in the writing 
process than the content 
as such- you’ve already 
talked about that.  What 
does writing about such 
experiences in a 
reflection do to you- if 
you are allowed to or 
have to do this? 
 
R: In writing the 
reflection 03’s thoughts 
were less concerned 
He’s already referred 
to his journal and 
reflection but I want to 
















I sense his willingness 
to talk about the 
reflection process- so 
pursue this (adding a 
clumsy option- 
whether he may or has 
to write a reflection- 









didn’t write about 
skills he learned but 










































reflektieren galt, glaub ich, 
halt auch das Erleben als 
Waldorfschüler, da wirklich 
auf Vorurteile zu treffen und 
so, auch ziemlich krass und 
so… 
Aber ansonsten… - das ist 
schon lange her, ich weiß es 
nicht mehr genau -manchmal 
schreibt man ja so‘n Ordner 
auch und muss dann ne 
Reflexion schreiben und 
probiert dann irgendwie so zu 
schreiben, was man da dann so 
schreibt, aber ich weiß es nicht 
mehr… 
I: Finden sie, dass eine solche 
Reflexion eine sinnvolle 
Aufgabe ist? 
R: Ja, also ich glaube, dass 
man sich eh so ohne – man 
macht ohnehin Gedanken 
rückblickend, was jetzt wichtig 
war und wenn man das einmal 
ausformuliert ist das glaube 
ich schon sinnvoll, dass man 
sich das auch einmal vor 
Augen führt – ich denk das ist 
ja auch ein bisschen der Sinn, 
dass man sich einmal wirklich 
klar macht, was jetzt die drei 
Wochen für mich bedeutet 
haben – also „was hab ich 
erlebt?“ und so… ja! 
 
with what skills were 
acquired or learned but 
other thoughts came that 
caused him to reflect. 
One example was his 
experience that Waldorf 
students meet some 
fairly crass prejudices 
(against them). It is hard 
now to recall what he 
thought at the time. He 
says one writes what one 
usually writes when 
doing a reflection.  
 
 
I: Do you find this kind 
of refection is a 
meaningful task? 
 
R: He suggests that one 
anyway reflects on what 
was important in such 
situations. It is 
meaningful to formulate 
this (in writing). It 
enables one to draw out 
(emphasize, represent) 
what one has 
experienced. Yes it is 
meaningful. 
 












Highlights that the act 






A formal, written 
reflection is 
meaningful to 
highlight or make 
clear what one has 
experienced (and thus 
learned) 
 
I: Gut, kommen wir zum 
Klassenspiel. Haben sie 
dabei etwas Besonderes 
erlebt? 
R: Ja, war einfach – für mich 
war das Spaß pur eigentlich! 
Also, das ähm, das würde ich 
auch sofort noch mal machen, 
wenn ich die Möglichkeit hätte 
(lacht). Ja, was ich an solchen 
Stellen immer erlebe, ist dass 
ich mir immer sehr, sehr viel 
Arbeit aufhäufe, aber das 
brauch ich auch, das hab ich da 
ja auch geschafft. Ja, aber wir 
kommen wahrscheinlich gleich 
noch zu. Ich war halt fast in 
jeder Arbeitsgruppe, aber 
dass… dass dann auch das was 
ich da auch möchte, einfach da 





I: Was meinen sie, lernt man 
bei solch einem Klassenspiel? 
I: Good, lets come to the 
class play (as indicated 
in the graphic), what 
particular experiences 
were there during the 
class play? 
 
That is easy to answer- it 
was pure enjoyment! He 
would do this again 
immediately if he had 
the chance (laughter). 
What he always 
experiences in such 
situations is that he takes 
on a great deal of work. 
He needs this in order 
the have a sense of 
achievement. He was 
involved in all aspects of 







All aspects of the class 
play are taken on by 
the students, with the 





“was ich an solchen 
Stellen immer erlebe” 
what I also experience 
in such situations 
 
He knows himself- 
and can be slightly 





























He likes taking active 
responsibility for 











R: Also ich habe jetzt erst mal 
gelernt, Hemmungen 
abzulegen – also das war ganz 
wichtig für mich… 
 
 
I: Sie meinen als 
Schauspieler auf der Bühne? 
R: Ja, genau. Und ich hatte mir 
ja auch die extreme Rolle 
gesucht, weil ich halt 
eigentlich davor schon wusste, 
dass auch schwierig… also 
Schwierigkeiten damit hatte, 
gerad auch irgendwie mich zu 
bewegen vor andern oder so. 
Deshalb hab ich gedacht, das 
ist ja ne Herausforderung und 
dann hatte ich aber auch 
einfach Bock drauf, was 
schrilles zu spielen so und ja, 
das war dann natürlich auch 
mit das wichtigste da erst mal 
so‘n bisschen aus sich heraus 
zu kommen – ähm, ist halt 
spannender irgendwie, als sich 
selber zu spielen, jetzt zum 
Beispiel. 
Ähm und ansonsten… (pause) 
ja, was halt auch immer wieder 
auffält –gerade wenn man 
dann auch ein bisschen… 
wenn man sich engagiert und 
so – dann ist es halt so, dass 
man manchmal so gegen die 
Trägheit ankämpfen muss, halt 
von anderen - das erinnere ich 
noch recht gut. Und dass halt 
bei Choreo… also bei dem 
Erlernen von Choreografien 
und so, das halt echt schwierig 
war, wenn man dann auch mal 
die Seite wechselt und dann 
vor den andern steht und dann 
rumpöbeln muss und so, dass 
jetzt auch mal alle mitmachen 
– das war auch recht dominant, 
das es da immer ein paar gab, 
die keine Lust auf Tanzen und 




I: What do you think is 
learned during a class 
play? 
 
R: He learned for the 
first time to overcome 
his inner inhibitions and 
this was important for 
him. 
 
I: do you mean as an 
actor on stage? 
 
R: Yes exactly. He 
chose an extreme role 
that involved movement 
(dancing), something he 
had always been 
difficult for him. That is 
why he specifically 
chose that challenge. He 
just wanted to take on a 
shrill/loud role 
[implying out of 
character, untypical for 
him]. That was one of 
the most important 
things he learned, to 
come out of himself. It 
is more 
exciting/challenging not 
to play yourself. 
(pause) 
What also occurred to 
him is that when one is 
really motivated one has 
to deal with the lack of 
motivation in others. He 
recalls that in situations, 
such as the 
choreography, which 
was particularly 
challenging, it was hard 
because there were 
always a few who didn’t 






























taking on the 
challenge of 






fear of performing in 
front of others 
 
Willingness and 
ability to take on 
another role- be 
someone else 
 
Ability to maintain his 
motvation even when 
others were not so 
motivated 
 
I: Und wie sieht es aus mit 
der Jahresarbeit? Was 
haben sie gemacht und was 
haben sie dabei erlebt? 
R: Ich habe einen Film gedreht 
oder nen Kurzfilm gedreht. Ja 
das war nicht, das Hauptthema 
– da wollte ich mich mit Film 
geschäftigen, aber dafür 
musste ich mich ja erst mal mit 
‘ner Geschichte beschäftigen. 
I:  What about the 
independent project? 
What did you do and 
what did you 






























Das war schon mal das erste, 
wo ich halt erleben musste, 
dass man halt ohne irgendeine 
, äh, Inspiration – also wenn 
man versucht sich auf Zwang 
irgend ne Geschichte 
auszudenken; das funktioniert 
halt nicht sonderlich gut. Da 
war ich dann auch nicht so 
recht zufrieden. 
I: Haben sie mit der Idee 
„Film“ angefangen oder mit 
einer inhaltlichen Idee? 
R: Nee, ich hab mit „Film“ 
angefangen und die brauchte 
nur noch nen Inhalt und auch 
Schauspieler und so was. Und 
ähm, ja insgesamt hab ich 
mich da – vielleicht auch 
aufgrund von andern 
Tätigkeiten – da nicht so heftig 
mit beschäftigt. Also ich bin 
jetzt schon zufrieden im 
Endeffekt mit dem Resultat, 
aber es hätte noch ganz anders 
sein können und ja, man muss 
– ich hab erst mal erlebt, dass 
so der „Größenwahn“, der da 
immer erst mal kommt – dass 
man sich so dies vornimmt und 
das vornimmt – und dass sich 
das dann relativ schnell, ähm, 
alles reduziert.  
Das war, glaube ich, auch bei 
meinem Projekt extrem, weil 
ich halt erst noch 
professionelles Equipment 
mieten wollte - dann scheiterte 
es irgendwie an den 
finanziellen Mitteln. Dann 
irgendwelche spektakulären 
Szenen denkt man sich aus und 
dann merkt man, oh, man kann 
das gar nicht inszenieren oder 
Plätze, da kommt man dann 
nicht ran und so – das war 
ganz dominant, dass ich mich 
dann, dann im Endeffekt doch 
auf relativ einfache Sachen 
beschränkt hab. Und die größte 
Zeit – also die hauptsächliche 
Arbeit, die mir dann auch 
richtig Spaß gemacht hat, dann 
am PC halt gemacht hab; so 
das Schneiden und so das 
Gestalterische, ja! 
I: Und wie war das 
Ergebnis?  
R: Es ist nicht schlecht. Das 
Schauspiel ist ähm– jetzt ohne 
die Schauspieler anzuprangern 
– das warn halt 
He made a short film. 
Making the film was not 
supposed to be the main 
theme. First he had to 
find a story. That was 
the first thing he 
experienced- inspiration. 
He discovered that you 
can’t force yourself to 
create a story. That 
doesn’t work. He wasn’t 
pleased with the results 
of that process. 
 
 
I: Did you start with the 
idea of making a film or 
did you start with a 
specific idea for the 
content? 
 
R: He started with film, 
then he needed a content 
and actors. He reflects 
(thoughtfully) that due 
to his other activities he 
didn’t engage with the 
project sufficiently. In 
the end he was satisfied 
with the outcome but it 
could have been quite 
different. He firstly 
experienced what it is 
like to be 
‘megalomaniac’- that 
feeling comes first, 
when one takes on so 
much. This then 
relatively quickly gets 
reduced. This experience 
(of having grand ideas 
that have to be 
relativised) was extreme 
in the case of this 
project. Firstly he 
realised that he had to 
hire professional 
equipment and that 
failed because he didn’t 
have the financial 
means. Then the 
spectacular scenes he 
had thought up were not 
possible in practice. This 
was the dominant 
experience. In the end he 
used relatively simple 
means. Then the main 
task that he really 
enjoyed was the work of 































































 Self-discovery about 








Ability to learn from 
experience, to modify 























He shows self-critical 
ability and awareness 
of strengths and 











Klassenkammeraden und das 
ist auch unnormal natürlich, 
was… also das Schauspiel ist 
halt nicht ganz so schön 
anzusehen, aber ansonsten bin 
ich eigentlich ganz zufrieden 
damit. 
I: Warum war es schwierig 
mit Klassenkammeraden? 
R: Ja, das sind halt keine 
professionellen Schauspieler 
und das ist einfach – es ist 
einfach was anderes als auf der 
Bühne zu stehen – das wirkt 
dann halt so „theatermäßig“ 
und im Film muss es halt 
einfach „echter“ sein. Aber das 
war gerade, wenn… - das war 
ein traumatischer Film eher 
und gerade wenn man so was 
inszeniert und jetzt auch keine 
Probenzeit oder so was hat, 
sich nicht näher da rein 
versetzt oder so, sondern 
einfach so steht und sagt: „jetzt 
raste mal aus!“, das ist dann 
einfach, weiß ich nicht, eher 
son bisschen satiremäßig 
irgendwie… 
Aber ansonsten - also der Film 
ist halt inhaltlich irgendwie ein 
bisschen unvollständig, weil 
verschiedenen Szenen halt 
gekürzt – äh, rausge… - äh, 
weil ich die immer streichen 
musste und so das ist jetzt eher 
so ne Art Trailer, aber ich war 
dann im Endeffekt doch 
zufrieden und die Resonanz 
war auch gut, also war 
schon… 
 













I: how was the result? 
 
R: Not bad. Without 
wanting to criticise the 
actors, who were class 
mates, which is not 
normal for a film- the 
acting is not as good to 
watch as it should be. 
However, overall he is 




Question: about the 
problem of working with 
class mates (as actors) 
 
It has to do with the fact 
that they are not 
professional actors. He 
compares acting on 
stage to acting in film. 
In film the acting has to 
be more realistic. The 
theme of the film was 
traumatic [drug 
addiction and suicide]. 
There was no time for 
rehearsals or getting into 
the part, especially for 
dramatic scenes, then it 
the outcome has a more 
satiric effect than was 
intended. The film 
narrative remains 
somewhat unfinished 
because it had to be 
shortened. He cut so 
many scenes that what 
has remained is more of 
a film trailer. In the end 
he was satified and the 
film had a positive 









Again it seems that he 
had high, even 
professional 
expectations of the 
film. The project was 
a serious venture and 
he was interested in 
the response.  
Discusses the 
differnce between 
theatre and film- 
realzes that one cannot 






His comment about it 
not being natural to 
your class mates 
acting in your film 
shows he is treating 
the film as a real 
venture. 
Anzuprangern= not 
just blame but expose 













I: Und haben sie diesen 
Arbeitsprozess auch 
reflektiert? 
R: Das hab ich mir jetzt nicht 
mehr durchgelesen – ich weiß 
da jetzt gerade nicht mehr 
genau… 
I: Haben sie diese Reflexion 
jetzt mit dabei? 
(Pause , Rascheln) 
R: Ja! Oh! (der Schüler liest 
vor:) „Wie in dem Rückblick 
auf meine Erwartungen bereits 
deutlich geworden sein dürfte, 
bin ich mit dem gedrehten 
Film nicht zufrieden.“ 
(Schüler liest leise weiter und 
fasst dann zusammen:) der 
Hauptgrund dafür ist, dass er 
zu kurz ausgefallen ist – also 
einfach das ich unzufrieden 
damit war, dass ich – ähm- viel 
kürzen musste und es halt 
nicht das geworden ist, was ich 
mir am Anfang vorgestellt 
hatte. Und dann seh ich hier 
noch „Problem in der Menge 
der beteiligten Menschen!“.  
I: Haben sie gerade so 
überrascht reagiert, weil ihre 
Reflexion hier vor 2 Minuten 
anders war, als das, was sie 
damals geschrieben haben? 
R: Ja, das stimmt. Allerdings 
kann ich mir auch vorstellen, 
dass ich da auch son sehr 
kritischen Ton mit reinnehmen 
wollte, dass ich da… - gerade 
die Zeit als ich das geschrieben 
hab, war das noch recht frisch, 
da kannte ich ja auch die 
Reaktion – ich hab dann die 
Resonanz nicht – vielleicht hat 
sich das dadurch son bisschen 
geändert... (lacht) 
Ja, aber was halt auch wirklich 
– das steht hier auch: „Je mehr 
Leute beteiligt sind, desto 
schwieriger ist es Termine zu 
finden!“ – so das war auch, 
weil man braucht einfach viele 
Leute.  
Ich kann noch mal schnell 
überfliegen… (kurze Pause)  
Ja, das mit den Szenen hatte 
ich gesagt, dass halt wirklich 
viel stark durchdacht und gut 
vorbereitete Szenen dann doch 
weggelassen wurden. Ähm, ja 
und ich hatte als auch probiert, 
möglichst viele Genre darin zu 
I: And have you also 
reflected on this work 
process? 
 
R: He hasn’t read 
through the written 
reflection recently. 
 




through his portfolio)  
R: Yes! Oh! (Reading 
from the text of his 
written reflection:) “As 
already described in my 
review of my 
expectations, I am not 
satisfied with the film I 
made” (then he reads 
through the text silently 
and then  
 summarizes) The main 
reason for his 
dissatisfaction was that 
the film turned out much 
shorter than planned, 
because he had to make 
cuts. Also the number of 







I: Did you react so 
surprised because the 
reflection that you wrote 
at the time is different to 




He agrees that there is a 
disparity. However he 
says he can imagine that 
his tone was much more 
critical at the time 
because the experience 
was still fresh and he 
wrote it before he had 
experienced the 
resonance from the 
public at the first 
showing.  That may 
have altered his response 
(he laughs at that). He 
reads again that the main 
problem was making 
He refers to his 
portfolio and responds 
to his own written 
reflection from 2 years 


















Recalls the time point 
at which he wrote his 
reflection (before the 







He is able to re-
interpret his own 




He notices the 
reflection before and 
after getting pubic 













vereinen – also ich wollt halt 
alles ein bisschen und da sind 
halt auch Sachen weggefallen, 
also ich hab jetzt keine 
Actionszene und so was - 
keine richtige Schiesserei, wie 
es gerne mal ausprobiert hätte 
zu machen, also ähm… 
I: Aber vermutlich haben sie 
sehr viel übers Filmemachen 
gelernt. 
R: Ja, das schon. Das war auch 
– so parallel zu Musik auch, 
kann man hier auch noch ne 
kleine Kamera hinmalen. Ich 
wollte es auch mal machen! 
Ich hab auch ganz viele 
Kurzfilme und so was gedreht 
und ich hab auch immer 
überlegt, ob ich vielleicht auch 
was mit Film mache, aber das 
hat sich son bisschen geändert 
oder jetzt kann man natürlich 
auch überlegen, ob man’s 
kombiniert Filmmusik oder so 
was… (lacht) 
 
appointments with all 
the people involved.- the 
people, the more 
difficult it is. (He reads 
on through his own text) 
He finds reference to the 
fact that some very well 
thought out scenes had 
to be cut. He recalls that 
he wanted to include 
scenes from all types of 
film-genre, action scenes 
and even one with 
shooting but hese had to 
be left out (regretfully- 












I: I imagine you learned 




R: He agrees. He refers 
to the original 
biographic drawing, 
saying that parallel to 
music he could have 
drawn a small camera. 
He tells me that he had 
made many short films 
with a small camera and 
had had ideas about 
making films. He is 
thinking about how 
music can accompany 
film. (he laughs and 
indicates that this topic 
is over). 
 
I: Ok, vielen Dank! Kommen 
wir jetzt noch einmal zum 2. 
Bild zurück, wo sie ihre 
gegenwärtige Position gemalt 
haben. Was fällt ihnen auf, 
wenn sie dieses Bild jetzt 
nach 30 Minuten noch mal 
anschauen? 
R: Also erst mal ganz nah dran 
ist für mich eben natürlich die 
Musik. Und da hab ich halt 
noch son bisschen ne 
Differenz zwischen meinen 
I: Ok let’s come back to 
the second drawing 
(positional graphic) in 
which you you’re your 
current position- what 
occurs to you when you 
when you look at this 
picture 30 minures later?  
 
 
R: Music is naturally 
closest to him. He makes 






















Strong sense of 







beiden Hauptinstrumenten und 
dem Gebiet Komposition, weil 
das halt (pause) für mich 
wichtig ist, jetzt meine Art 
mich auszudrücken, 
sozusagen. 
Dann hab ich jetzt ganz nah 
dran, im Moment noch näher 
als Familie eigentlich, das 
Thema „Freunde“. Und das 
hab ich dann noch mal 
aufgesplittert. Das ist – also 
weiß ich nicht – das Thema 
„Gespräche“ wär da oder so - 
gute Gespräche und sich 
auszutauschen ist mir 
wichtiger als jetzt 
„Unternehmungen“ – wobei 
das halt auch wichtig ist und 
„Beschäftigung“ – einfach 
generell beschäftigt sein, 
Projekte und halt so was 
haben, ja. 
Dann verbunden mit Musik 
und so ist auch das „Erlernen 
von neuem“ mir halt sehr 
wichtig. Ich plane halt noch 
verschiedene Instrumente noch 
zu lernen und so was.  
Schlafen ist mir wichtig.  
I: Kommen sie auch dazu? 
R: Joa, jetzt im Moment gerad 
nicht so, aber wird wieder… 
(lacht) 
Ja, Sport hat natürlich noch – 
so als Ausgleich zu Musik, das 
braucht man dann ja, glaub 
ich, auch son bisschen, 
deswegen ist das für mich im 
Moment auch relativ wichtig.  
Dann meine aktuelle Freundin, 
die spielt im Moment auch 
grad ne große Rolle, weil das 
noch relativ frisch ist und 
Familie einfach. Aber das hab 
ich nen bisschen weiter weg 
gemacht, weil ich momentan 
grad kaum zuhause bin, von 
daher ist das aktuell nicht so 
das größte. 
Ubuntu ist eigentlich 
verbunden mit Musik vor 
allem, aber spielt auch jetzt im 
Moment ne große Rolle, weil 
ich halt auch gerade all meine 
Kapazitäten da reinstecke.  
Dann im Thema „Freunde“ 
sind halt auch noch so „alte 
und neue Kontakte“, aber auch 
vor allem alte Kontakte, die 
man ähm – ja, vorn paar Tagen 
erst hab ich nen paar alte 
main two instruments 
(piano and 
clarinette/saxaphone) 
and composing music. 
This is important 
because it’s his way of 
exprsing himself. 
Second in closeness are 
his friends, who at this 
stage are closer than his 
family. He makes the 
point that good 
conversations/talking 
about things, exchanging 
views is more important 
than doing things such 
as projects- though these 
are also important. 
Being active/busy is 
important to him. 
Especially projects 
involving music. 
Equally important is 
learning from new 
experiences. He plans to 
learn to play new 
instruments. He adds 










I: Do you have time to 
(sleep)? 
 
R: He replies laughingly 
that just at the moment 
he doesn’t have too 
much time for sleep. He 
adds that sport is 
important as a balance to 
music. His current 
girlfriend is also 
important in his life at 
the moment “she plays a 
big role at the moment, 
since the relationship is 
quite new (fresh)”. He 
adds family once more 
as important. He 
explains why the family 
is currently somewhat 
further away at the 
moment. This is because 
he is hardly at home. 
Ubuntu (circus) and 









































“Freunde”= the issue 
of friends and 
friendship important 
for him to maintain 











He analizes very 
clearly what is 
important in his life at 





He shows a clear 
ability to position 
himself in relation to 
his interests and the 
people around him. He 
is thoughtful and takes 















Freunde wieder getroffen. Ich 
find das ist auch immer wieder 
wichtig, dass man - auch 
abgesehen von seinen 
Freunden, die man jeden Tag 
in der Schule trifft und so – so 
alte Kontakte und Freunde 
nicht aus den Augen verliert. 
Also das ist im Moment so 
das, was mir eingefallen ist. 
 
important because he is 
investing all his capacity 
in this field. He returns 
to the theme of friends 
and comments that this 
involves maintaining old 
and new contacts, 
especially old contacts. 
He mentions that he 
recently met a couple of 
old friends and that is 
always important to 
keep touch with them 
alongside all the people 
he meets at school.   
 
 
I: Also bei meiner Studie 
interessiere ich mich für die 
Wirkung von informellem 
Lernen. Deshalb habe ich 
auch mehrmals nach der 
Reflektion gefragt. Wie 
genau erleben sie den 
Unterschied zwischen den 
formellen 
Unterrichtssituationen und 
dem informellen Lernen.  
R: Also ich weiß nicht, ob das 
die Frage so 100%-ig trifft, 
aber was mir jetzt spontan 
einfällt ist, dass gerade bei 
dem formellen Lernen, ob ich 
da was aufnehme oder nicht, 
hängt bei mir ganz stark mit 
dem Interesse zusammen, ob 
ich da Interesse für hab oder 
nicht. Zum Beispiel 
Mathematik oder so, kann ich 
mich einfach nicht für 
interessieren und dann fällts 
mir auch schwer da was 
aufzunehmen. Und dann aber 
andererseits schwierige 
Sachen, die für andere für 
anderer vielleicht trocken sind, 
jetzt vielleicht Deutsch oder so 
was, da interessiere ich mich 
einfach für und dann lerne ich 
da auch. Aber das ist ja 
eigentlich alles formelles 
Lernen und ja ob ich damit 
dann wirklich lern, das hängt 
damit zusammen, ob ich mich 
dafür begeistern kann. 
Und ich glaube bei 
informellem Lernen so ist – 
äh, kann ich schneller – wenn 
nicht der Fokus auf dem 
Lernen selber liegt, sondern 
auf ner Tätigkeit, die dahinter 
steckt, dann begeistere ich 
 
I: In my study I am 
interested in informal 
learning. That is why I 
have asked about 
reflection several times. 
How do experience the 
difference between 
informal and formal 
learning? 
 
R: He is not sure if his 
answer is 100% but his 
spontaneous thoughts 
are that what determines 
his learning, whether he 
takes something in or 
not, in either formal or 
informal situations is the 
extent to which he is 
interested. He gives as 
an example Maths, for 
which he cannot interest 
himself and then he 
finds it hard to take in 
what is being taught. On 
the other hand some 
difficult themes, such as 
those in German (mother 
tongue language and 
literature), that others 
may find dry, interest 
him a lot and then he 
also learns. Both are 
formal learning but 
whether he learns or not 
depends on whether he 
can be enthusiastic about 
the topic. In the case of 
informal learning, 
learning is faster 
because the focus is not 
on the learning itself but 
rather that activity that 
lies behind the situation, 
I sense he will offer 
some insight so I ask 
him about formal and 
informal learning 
(only time in the 
interviews when I 
asked this directly). I 
ask what he thinks. 
 
He seems aware of 
learning processes and 
has an interesting 
theory. He seems to 
understand the 
primary purpose of 
formal 
teaching/learning 
situations such as 
maths or literature as 
learning specific 
contents or skills. 
Here the interest of the 
learner is crucial. 
Interest remains crucal 
to informal learning 
but it is the task or 
situation that is of 
interest and the 
learning is both 
secondary and occurs 
faster.  Informal 
learning in his view is 




someone who has (to 
my knowledge) never 
read about learning or 









He shows good 
understanding of 
learning, identifying 
the role of interest and 
distinguishing 
between outcome-







mich da einfach für. Das ist 
auch das bei Ubuntu. Ich geh 
da ja nicht hin und sag: „ich 
möchte jetzt lernen sozial zu 
interagieren!“ oder so. Und 
dann fällt mir das leichter so 
das… 
which he can be 
enthusiastic about.  
“ I believe that with 
informal learning, I 
can…er…learn faster 
because the focus is not 
on the learning itself but 
on the activity that lies 
behind it – then I am 
enthusiastic about it. 
That is the case with 
Ubuntu. I don’t go there 
and say, ‘ I want to learn 
to integrate myself 
socially now’ or so. And 
then the learning is 







I: Glauben sie, dass die 
Reflektion von informellem 
Lernen hilft, dieses bewusst 
zu machen? Ist die 
Reflektion eine Hilfe für das 
Lernen? 
R: (pause) Ja, vielleicht bis zu 
einem gewissen Grad. Also ich 
denk mal vieles hat man bis da 
ja schon aufgenommen, aber ja 
doch ich denk – doch ich 
denke eigentlich schon – doch 
das kann schon helfen, denke 
ich auch…  
Also ich denke es ist einfach 
vielleicht wichtig, dass man 
sich damit intensiv beschäftigt. 
Ob man das nun erzählt oder 
so – ähm, nach dem Praktikum 
seiner Mutter – oder ob man es 
jetzt wirklich aufschreibt, das 
ist vielleicht wichtig. Aber das 
es nicht einfach untergeht, dass 
man nicht zum nächsten 
übergeht oder sofort Alltag 
wieder, sondern dass man mal 
überlegt – ich glaub das ist 
schon wichtig. 
I: Ja, gut! Dann vielen Dank! 
R: Gerne! 
 
I: Do you think that 
reflection helps with 
informal learning to 
make this conscious? Is 





R: (after a pause) He 
agrees,  to a certain 
extent. One has already 
taken in quite a lot (ie 
before reflection). 
Thinking about it, he 
added that he thought it 
does actually help. It is 
simply important that 
one engages with the 
(experience) intensively. 
Whether one tells 
somebody, such as your 
mother, about the work 
experience afterwards or 
whether one actually 
writes it down- that is 
perhaps important. It 
should not just get lost 
(go under/be forgotten) 
when we go back to our 
everyday life but rather 
that one reflects 
(ponders, thinks about 
it). That is important. 
 
I: Ok thank you very 
much 
R: you are welcome 
 
Since he was so clear 
about learning I take 
the chance to ask his 
views on reflection. 
Here the 
conversational nature 
of the interview 
becomes clear. His 
answer was actually 
very helpful in 
focussing my thinking 
on learning and 
reflection. At the time 
of the interview I was 




He thinks that 
narrative or written 











Superordinate themes: 03 
 
 














































Awareness of changes 
on social and natural 
environment as 
important for him 
 
He analyses 
significance of place 
in his biography 
 
 
He has two lifelines, 




Awareness of social 
context expanding 
from family to other 
children 
 







His social life expands 





connection over time 
 
Each trip with Ubuntu 
is different- awareness 
of maturation 
 


































































































































































































































































Awareness of the 
difficulties within the 















He shows a clear 
ability to position 
himself in relation to 
his interests and the 
people around him. 
He is thoughtful and 










(touch of irony) 
 
He analizes very 
clearly what is 
important in his life at 







































































































s of his 
film. 
 
















to his film 
 







































1 03 demonstrates significant awareness of biographical processes, what 
influences them socially and how they change over time. 
Combining themes A, B, 
D and E  
2 03 expresses rich self-awareness and empathic biographic awareness of 
others  
Combining themes B, E 
and G 
3  03 shows imagination of will (planning, anticipation) for self and others 
and is agentic 
Combining themes F and 
G 
4 03 offers some interesting insights into the nature of informal learning and 
the role of reflection 
Theme F 
5.  03 is able to speak coherently and interestingly about biographical issues, 
has wry self-depreciating humour and is sensitive to others. 
 
 The life path is clear, has direction and continuity, proceeding from above 
to below, from left to right and opening into the future. 
Narrative drawing 
 Music and conversation with friends dominate his interests at present Positional graphic 
relationships 
 Two of the four most important learning situations were semi-formal 











06 Natural meaning units Exploratory comments Emergent themes 
 
I: Könnten sie zunächst 
etwas zu diesem ersten 
Bild sagen. Was haben sie 
sich dabei gedacht, als sie 
es gemalt haben? 
R: Mh, ich hab daran 
gedacht, wie so die ersten 
wichtigen Erlebnisse, die ich 
hatte – oder die mich heute 
noch prägen… 
Und das war, dass ich mit 
meiner Mutter alleine in 
Hamburg gewohnt hab und 
wir nicht viel Geld hatten 
und sie… - das prägt mich 
immer noch, dass ich sehr 
sparsam bin – und sie 
Operngesang studiert hat 
und ich oft mit hinter der 
Bühne war - und das mich 
auch heute in meinem 
heutigen Berufswunsch… 
auch sehr beeinflusst! 
Genau, das ist das erste. 
 
I: Es beginnt hier in 
Hamburg? Ah, ja hier ist 
die Bühne! 
R: Genau! (lach) 
I: Und wie geht es dann 
weiter? 
R: Das geht hier in drei 
Reihen weiter. Und weiter 
geht’s dass ich dann nach 
Elmshorn, also nach Horst, 
gezogen bin und in 
Elmshorn zur Schule 
gegangen bin und ein ganz 
neues Umfeld hatte – also 
auf dem Land gewohnt hab, 
anstatt in der Stadt und bei 
meinen Großeltern und 
meinen Tanten; und ohne 
meine Mutter die erste Zeit. 
Und ne – diese weiteren 
Zeichnungen unterstützen 
sozusagen diese Situation: 
ich in der Schule. Ähm, ich 
war meistens in dieser Zeit 
eher auf mich gestellt in 
dieser Zeit viel. Das hat 
mich auch sehr geprägt, weil 
ich hatte nicht so viele 
Freunde, was nachher besser 
geworden ist - wenn man 
denn die Zeichnung weiter 
liest. Als meine Mutter denn 
auch nach Horst gezogen ist 
 
Question: could first 
say something about 
the first picture. What 
did you think when 
you drew it? 
 
 
She thought about the 
first experiences that 
shaped her. The first 
was that she lived 
alone with her mother 
in (big city). They had  
little money- that has 
influenced her, her 
even today she is 
careful with money. 
Her mother studied 
opera singing and she 
was often backstage. 
This influenced her 
current career wishes. 
 
 
Question: it began in 
Hamburg and here is 
the stage? 
Yes (laughs) 
Question: and how did 
it go on? 
 
It proceeds here with 
there rows. She moved 
to the village where 
she currently lives and 
went to school and 
therefore had a new 
environment. She 
moved to the country 
from the city, moved 
near to grandparents 
and aunts but at first 




meaning of the 
situation. During this 
time in school she was 
mostly alone/had to 
manage on her own 
and had few friends, 
though that got better. 
That made a deep 
impression on her. One 
can see this in the 
drawing. When her 





























Deliberately uses graphic 













Implication is that the 
travelling life was not 
‘normal’ i.e. not like the life 






















She can relate 
events in early 
childhood with how 





















Move to new 
location meant new 
environment 
Separation from the 
mother 
Awareness of 




significance of the 
changes in her life 
and represent these  
Difficult time at 
school 
Awareness of the 
new family situation 
 
 
Strong awareness of 
perspective through 
new position 
Awareness how the 
new position 
changed other 





– mh - gab es eine ganz neue 
Familiensituation, weil sie 
ihren neuen Partner dann 
mitgebracht hat und wir 
dadurch sehr viel gereist 
sind, da er auch ein Sänger 
war – und wir viel 
rumgekommen sind und ich 
viel Abstand hatte zur 
Normalität des Lebens, wie 
ich es vorher kennengelernt 
hab: zur Schule, zu meinen 
mh… zu meine 
Klassenkammeraden mh 
…und eine ganz anderer 
Sicht auf’s Leben irgendwie 
bekommen hab. Und 
dadurch ist nachher auch 
meine Schulleistung 
gestiegen und meine Anzahl 
der Freunde sind gestiegen 
und ich hab viel mehr 
Selbstverstrauen bekommen 
und … genau, das soll nen 
bisschen so diese Wandlung 
darstellen… 
I: Und das hier, was 
bedeutet das? 
R: Das äh, bin ich auf der 
Bühne – das ist dann auch 
ein Schulprojekt von 
unserem Klassenspiel – mh, 
das erste war unser 
8.Klassspiel und dann unser 
12.Klassspiel, in denen ich 
beiden relativ große Rollen 
hatte und mich das auch 
schon wieder unterstützt hat 
in diesem – in dieser - auch 
wieder hier Parallelen zu 
ziehen zum – wie meine 
Mutter auf der Bühne stand. 
Mh, dass ich dann auch 
dieses Selbstvertrauen eben 
auch bekommen hab, durch 
diesen ganzen Wandel, auch 
auf der Bühne zu stehen. 
I: Und wie geht es weiter in 
der Zukunft, jetzt wo das 
Abi fast vorbei ist? 
R: Ja genau, Abi ist fast 
vorbei … ist aber immer 
noch im Moment nen großes 
Thema – mh, aber das ist 
schon fast jetzt in dieser – in 
diesem Zeitpunkt ist es 
schon fast, mh, hinter mir, 
da ich ja – die ganzen 
Schriftlichen sind schon 
vorbei… Jetzt ist sozusagen 
der größte Berg erklommen! 
Und das größte Ziel, das 
the home in the village, 
there was a whole new 
family situation 
because she brought a 
new partner with her 
and we did a lot of 
travelling because they 
are both professional 
singers. This gave me a 
whole new perspective 
on normal life, on her 
relationship to her 
friends, to school. This 
helped her in her 
attainments at school. 
She gained more 
friends and her self-
respect grew. (Pointing 











Question: and what 
does this mean? 
That indicates her on 
the stage during the 
class play in class 8 
and then again in class 
12. In both plays she 
performed relatively 
big roles. This also 
supported her 
(development). She 
highlights parallels to 
her mother on stage. 
She indicates that these 
experiences on the 
stage gave her self-
confidence and were a 





Question: so how does 
it go on in the future, 




Exams are still a big 
theme in her life- now 
she feels she has 
climbed a huge 


















She is indicating quite 
subtle levels in the drawing- 
parallels with her mother, 

















inarticulate and hesitant in 
her speech. Perhaps a sign 
of the turmoil the exams 
brought and her 
ambivalence about them. 
But she does find a good 
metaphor for it.  The future 
plan requires no 




































































Awareness of the 
significance of what 
she has just 
achieved (exams) 
Can represent this 
experience in a 
metaphor 
 






jetzt erst mal vor mir liegt, 
ist die Tournee mit Ubuntu, 
mit dem Circus.  
Mh, und dann hab ich denn 
hier auf einen kleinen Weg 
gemalt, der in die Zukunft 
geht, dass der Rest noch mh, 
im Ungewissen ist… Ich 
weiß noch nicht genau – ich 
würde gerne – ich weiß 
schon, was ich ungefähr 
studieren möchte, aber im 
Moment hab ich auch wieder 
Zweifel daran, aber 
eigentlich möchte ich Regie 
studieren und das kann man 
vielleicht auch an meinem 
Lebenslauf so sehen… 
I: Und dieses Studium 
möchten sie gleich im 
nächsten Jahr beginnen. 
Oder nehmen sie sich 
davor noch etwas Zeit? 
R: 2015! 
I: Und was wollen sie bis 
dahin machen? 
R: mh, das ist noch nicht – 
da bin ich mir noch ganz 
unsicher im Moment. Ich 
wollte eigentlich am Thalia-
Theater in Hamburg eine 
Hospitanz machen – ein 
Regie Hospitanz – und dann 
Regie studieren in 2015. 
I: Ok! Dann hoffe ich, dass 
das gelingt! 
R: Ja, (lach)! 
I: Ok, sehr schön! Dann 
kommen wir jetzt zu 
diesem Bild hier. Können 
sie das ein bisschen 
erläutern? Was haben sie 
sich dabei gedacht? 
R: Äh, mein erster – mein 
erster wichtiger Punkt war 
bei mir die Familie, 
besonders meine Mutter und 
meine Geschwister. Da ich 
ne sehr enge Beziehung mit 
meiner Mutter hab - eben 
durch meine Vergangenheit 
– und meine Geschwister 
noch sehr jung sind – also 
diese beiden 
Halbgeschwister, mit denen 
ich zusammen leben – und 
ich deswegen auch sehr mit 
denen involviert bin und 
auch zuhause halt; besonders 
im Moment. Und deswegen 
sind die im Moment sehr, 
sehr wichtig für mich und 
is now the Ubuntu 
circus tour.She has 
drawn a small path into 
the future, though the 
rest is unknown and 
she is uncertain. She 
knows vaguely what 
she wants to study- she 
wants to study theatre 
directing- which she 











Question: do you want 
to start this course 
straight away in the 
coming (academic) 
year- or are you taking 
time out? 
2015 
Question: and what do 
you want to do until 
then? 
 
She is still uncertain. 
She wants to do a 
practicum in a theatre 
in Hamburg and then 
start studying in 2015 
 
 
Question: Ok I hope 
that works out 
Yes (laughs) 
(turning to the 
positional graph 
relationships) 
Question: can you tell 
me about this picture, 
what did you think 
about when you did it? 
 
Her first and most 
important point was 
her family and mother 
and siblings. Since she 
has such a close 
relationship with her 
mother throughout her 
life because her half-
sisters are very young 
she has been very 
involved with her 



























Her mother was very young 
when she had her and the 
second family came later, so 
she has had a motherly role/ 















Ubuntu is  circus project for 
children with biographical 
difficulties. 04 has been 
involved for many years 
and is now one of the older 
ones with responsibility.  
She uses the phrase sehr 
viel Spaß macht = it is a lot 
of fun. Spaßß is a multi-
valent term in this 
generation meaning fun but 
also engagement, interest, 









She is able to link 
her plans to her 
biography 
She has concrete 
wishes for the 




















She knows exactly 



































sind deswegen auch hier in 
der Mitte aufgeklebt.  
Mh, dann das nächste, was – 
der nächst wichtige Punkt ist 
Ubuntu eben, weil ich 
gerade auch sehr involviert 
bin da. Und mir das auch 
sehr viel Spaß macht und ich 
da oft dran denke. 
I: Könnten sie ein bisschen 
über Ubuntu erzählen? 
Was ist „Ubuntu“ 
überhaut und warum ist 
Ubuntu so wichtig für sie? 
R: Ja, Ubuntu ist ein Circus, 
der in Horst seine –mh – 
Position hat; also sein, 
seinen Rückzug sozusagen. 
Und das ist ein soziales 
Projekt mit Kindern und 
Jugendlichen, die mh… die 
jedes Jahr zusammen 
kommen – also jedes Jahr ist 
es wieder einen neue 
Vertragsunterzeichnung, wo 
sich an die 70 Kinder und 
Freiwillige bereit erklären, 
dieses Jahr einen Circus zu 
machen und mit dem durch 
Schleswig-Holstein zu 
touren. Mh, und dieses Jahr 
bin ich eben auch ein Teil 
davon. Und es macht mir 
eben sehr viel Spaß. 
I: Fahren sie zum ersten 
Mal mit? 
R: Ja, zum ersten Mal! 
Genau, ich bin da durch – 
auch durch Freunde 
hingekommen, die auch mh, 
dort sind und dort 
mitarbeiten. Und das ist eben 
ne freiwillige Arbeit. Ich 
bekomm‘ kein Geld dafür. 
Man muss eher zwar 
bezahlen für das ganze 
Essen und die… - aber es 
macht sehr viel Spaß und 
außerdem, was mich daran 
reizt, ist die ganze 
Herzlichkeit und da herrscht 
sehr viel Liebe, so 
menschliche Liebe, so 
zwischenmenschliche Liebe, 
was mich sehr – die mich 
sehr auch anzieht da zu 
diesem Projekt. 
I: Und welche Rolle oder 
Aufgabe werden sie dort 
haben? 
why they are so 






The next important 
thing is Ubuntu 
(circus) because she 
was very involved in 
this at the time. This is 
fun and she thinks 
about it a lot.  
 
Question: could tell me 
about Ubuntu and why 




Ubuntu is a circus 
located in her village. 
It has its base their. It a 
social project for 
children and young 
people who come 
together every year . 
Each year each person- 
70 adults and children- 
signs a contract to 
perform a circus show 
and tour the region. 
This year she is part of 
it - and she really 
enjoys it this- and she 





Question: are you 
travelling with the 
circus for the first 
time? 
Yes. She has contacts 
through friends and she 
is now doing voluntary 
work there, for which 
she gets no money. 
One even has to pay 
for the food but she 
really enjoys it. What 
she really enjoys is the 
heartiness and that 
there is so much love- 
so much mutual love. 
That is what draws her 




Rückzug means retreat or 
fall back position or even 
sanctuary- suggests that the 
circus has all these 
functions for her- 
 
The point about the contract 
is interesting- it is voluntary 
but each person –adults and 
children- pledges their 
commitment to the project. 
This aspect has obviously 
made an impression on her 













She emphasizes that she 
gets no money, so its 
obviously an important 




literally between people but 
implying not romantic or 



















Interesting use of words, 
Standpunkt,  Fixpunt= 
standpoint, fixed position 







Her thoughts are on 










She shows an 
awareness of the 
importance of taking 






















Her motivation for 
working in the 
circus is the quality 
























R: Ich arbeite in der 
Schneiderei, also als 
Schneiderin – genau! 
I: Gut, nun sehe ich hier, 
dass Schule ein bisschen 
weiter weggerückt ist; 
könne sie dazu etwas 
sagen? 
R: Genau, das ist - mh - von 
meinem jetzigen Standpunkt 
aus, wo ich schon hinter den, 
hinter den Fixpunkten stehe. 
Natürlich hat Schule in den 
letzten Monaten sehr mein 
Leben dominiert. Aber jetzt 
gerade in diesem Standpunkt 
ist es bisschen zur Seite 
gerückt.  
I: Also, gut. Schule ist also 
in etwa so weit weg wie die 
„Zukunft“ – sie stehen also 
genau dazwischen? 
R: Ja, genau? 
I: Und wie ist das mit dem 
Chor? 
R: Chor, war mh – auch in 
den letzten Monaten sehr 
wichtig – mh, da wir auf 
einen Wettbewerb 
hingearbeitet haben und den 
auch – den also das hab ich 
auch noch jetzt neben der 
Schule - ist jetzt aber vorbei 
diese Projekt. Wir haben 
letztes Wochenende in 
Weimar gesungen beim 
Deutschlandwettbewerb und 
das war nen großes 
Wettbewerb. 
 
I: Was ist an dem Chor für 
sie wichtig? 
R: Mh, noch ein ganz 
anderes Umfeld an Leuten. 
Das sind ältere Menschen – 
also älter als ich 
normalerweise im Umfeld 
hab und mh, da kommen 
ganz andere Gespräche 
zustande und ne ganz andere 
– so Zusammensein – 
einfach was ganz neues; das 
ist denn jeden Mittwoch ne 
ganz andere Welt, in die 
man steigen kann. 
I: Diese Menschen im Chor 
sind also nicht unbedingt 
in ihrem Alter? Oder gibt 
es dort auch Jüngere? 
R: Ne, die meisten sind 
berufstätig und es sind nur 
ca. 3 die studieren. 
 
 
Question: and what 
role or task will you 
have? 
She will sew costumes 
 
(going back to the 
graphic) Question: I 
see that school has 
moved from near the 
centre- could you say 
something about that? 
 
From her current 
position, she is beyond 
those fixed points. 
Obviously the school 
had dominated in the 
last few months but at 
this moment/in this 
current position it has 
moved away. 
 
(Referring to the 
graphic) Question: 
the post-it with school 
on it  is as far away as 
the post-it with future- 
are you are standing 




referring to the 
graphic) What about 
the choir? 
 
Over the past few 
months the choir was 
very important and, 
alongside school (and 
exams) she was 
working towards a 
competition. Now this 
is over. In the previous 
week they performed 
in Weimar in a big 
national competition. 
 
Question: what is 
important about the 
choir for you? 
It is totally social field, 
with different people to 
her usually contexts. 
Quite different 
conversations occur 
and a very different 













Alongside all the other 
challenges (exams, family, 
circus) she sings in a 
professional choir! This 
indicates how ell organized 
she is and how many 
different fields of practice 
she is involved in. I forget 
to ask if they won the 
competition and she doesn’t 












































































practices in which 
she is at home- sign 




























I: Ok, Danke! Ich glaube, 
das ist ein klares Bild. 
 
I: So dann kommen wir 
jetzt zum schulischen Teil. 
Hier haben wir sehr viele 
Informationen, die wir 
nicht in allen Einzelheiten 
besprechen müssen, aber 
lassen sie uns das 
Gesamtbild anschauen. 
Wenn sie ihre persönliche 
Entwicklung insgesamt 
betrachten, wo sind dann 
die entscheidenden 
Positionen. Was haben sie 
sich überlegt, als sie diese 
Aspekte so platziert 
haben? 
R: Ich hab mir überlegt, dass 
die informellen Fächer 
sozusagen, mh, ne größere 
Bedeutung hatten in meiner, 
mh Laufbahn, also für mein 
– für meine Entwicklung.  
Mh, jedoch auch manche 
formellen z.B. Deutsch – das 
Fach Deutsch hat mich sehr - 
besonders ab der 8.Klasse - 
sehr stark begleitet, mh, das 
auch ja an unserer Schule 
der Lehrerwechsel da 
stattfindet – also ab der 
Neunten. Wir hatten aber in 
dem Fach Deutsch schon 
früher – also eine Epoche 
sozusagen – mh ne, eine 
neue Lehrerin und das hat 
mich, hat mich sehr mh 
(pause) verändert auch … - 
dieses Fach hat mich sehr 
begleitet. 
Mh, außerdem Englisch – 
überhaupt der 
Englischunterricht und die 
Englische Epoche „growing 
up“ waren auch wichtig – 
waren auch wichtig in 
meiner Laufbahn… 
vielleicht auch mh – oder auf 
jeden Fall, wegen meinem 
Zustand zuhause, da ja der 
neue Partner meiner Mutter 
Engländer ist. Und mh, 
Englisch da für mich auch 
leichter wurde und deswegen 
auch ne – ein ganz anderen 
evening she enters this 
totally different world. 
Question: Does that 
mean that the people in 
the choir are not 
necessarily your age? 
Or there also young 
people? 
 
Most are working and 
only three are students  
Question: OK thanks, 




Now we come to the 
school part. (positional 
graphic learning) You 
have provided a lot of 
information- we don’t 
have talk about all the 
details but rather the 
whole picture. From 
the perspective o your 
biographical 
development, where 
are the decisive 
positions? What did 
you think when you 
considered this aspect 








She considered that the 
informal learning 
situations (subjects) 
had a greater 
significance for her life 
course. Some formal 
subjects were also 
important such as 
German. That is a 
subject that intensively 
accompanied her since 
the change of teacher 
in class 8. This subject 
and the new teacher 
really (long pause) 
changed her. Also the 
English blocks,  such 
the growing up project, 
were very important 
for her life course. This 
had to do with the fact 
that her mother’ s new 







































































had a greater 
significance for her 
life course. 
 
The subjects of 
German and English 
were important for 
her because of 
relationships 
 















































Einfluss auf mich hatte und 
ich irgendwie das Gefühl 
hatte, ich kann da punkten in 
dem Fach oder irgendwie 
mich identifizieren und mich 
da mit den Inhalten 
vielleicht sogar noch besser 
auseinandersetzten, dadurch 
dass man ne Grundlage hat.  
I: Gut. Dann lassen sie uns 
nun nacheinander zu den 
informellen Aspekten 
kommen. Beginnen wir mit 
dem Sozialpraktikum. Was 
haben sie dabei gemacht 
und was haben sie erlebt. 
R: Sozialpraktikum – äh – ist 
bei mir auch relativ nah dran 
– also an dem wichtigen – an 
meiner äh persönlichen 
Entwicklung. Da ich 
vorhatte zu dieser Zeit – 
hatte ich mit dem Gedanken 
gespielt, ob ich mh, 
Kindergärtnerin werde oder 
Erzieherin  und hab eben 
auch ein Praktikum – beim 
Sozialpraktikum ein 
Praktikum im Kindergarten 
gemacht… 
Äh, hab aber eher schlechte 
Erfahrungen gemacht – jetzt 
nicht mit mir selbst und den 
Kindern, sondern eher äh mit 
Erzieherinnen und der 
Umgang von Erzieherinnen 
mit Kindern und auch dieser 
ganze Alltag mit den 
Kindern – da war ich mir 
nicht mehr so sicher, ob ich 
das … ob ich das kann 
später – ob mir das nicht 
vielleicht persönlich zu 
langweilig ist oder zu 
unkreativ.  
Mh… genau, deswegen hat 
mich das da schon dann in 
Gedanken gebracht - und 
begleitet mich immer noch - 
manchmal die Erinnerung 
also an dieses Zeit - dass ich 
auch selbst später nicht mir 
Kindern so umgehen 
möchte, wie manche 
Erzieherinnen das tun.  
Therefore English was 
in some ways easier for 
her. She also had the 
feeling that she could 
get better grades in 
English because of 
this.  At nay rate she 
felt she could engage 
more with English 













Question: let’s turn to 
individual informal 
learning situations (that 
she had positioned , 
starting with the social 
practicum. What did 




The social practicum is 
still quite near to on the 
graphic) to her and 
thus was one of the 
most important 
experiences for her 
personal development. 
Before the practical she 
had played with the 
idea of becoming a 
kindergarten teacher so 
she chose to do her 






But she had bad 
experiences there, not 
with herself or with the 
children but with the 
kindergarten teachers 
and how they were 
with the children and 
also the aspect of 
spending everyday 
with them. Now she is 
not sure if she wants to 






































































She still reflects on 
her experiences two 
years previously  
She is capable of 
forming judgements 
about what she 
doesn’t want in 
future (in relation to 


















































I: Aha, ja! Haben sie bei 
dem Sozialpraktikum im 
Anschluss eine 
Präsentation gemacht? 
R: Mhm, ich glaube das war 
keine Präsentation richtig, 
sondern son Infoabend, wo 
wir dann alle nen Tisch 
hatten mit… 
I: Und haben sie über das 
Praktikum auch eine 
Reflexion geschrieben? 
R: Mhm… 
I: Können sie sich noch 
erinnern, was sie dabei 
erlebt haben? War das so 
ungefähr das, was sie 
bereits geschildert haben? 
R: Also, bei dem 
Beschreiben oder bei dem 
Erleben… 
I: Nein, also ich meine bei 
der Reflexion, also bei dem 
Rückblick! 
R: (lange Pause) – ich hab 
immer noch nicht die Frage 
verstanden… bei dem 
Rückblick…? 
I: Also worauf ich hinaus 
will: Sie haben damals zum 
einen ein Lerntagebuch 
geschrieben und zum 
anderen eine Reflexion am 
Ende des Praktikum. Mich 
interessiert nun, ob sie es 
hilfreich fanden, diese 
Reflexion zu schreiben. 
War diese Aufgabe ein 
hilfreiches Element mit 
Blick auf die gesamte 
Lernerfahrung des 
Sozialpraktikums? 
R: Die Reflexion schon, aber 
mir hat zum Beispiel – ich 
glaub bei dem 
Sozialpraktikum mussten 
nicht jeden Tag was 
schreiben, so wie bei den 
anderen Praktika, die wir 
gemacht haben – z.B. bei 
dem Betriebspraktikum 
mussten man jeden Tag was 
too boring and 
uncreative. She still 
reflects on that 
experience and thinks 
that later when she has 
children she doesn’t 
want to be with 
children in the way 
some of those 
kindergarten teachers 






Question: Did you give  




She doesn’t  think that 
was a presentation as 





Question: And you did 
a written reflection 





Question; can you 
recall what you 
experienced , or was 
that more or less what 
you have described 
already? 
What I experienced or 
what I wrote? 
Question: No I mean 
the reflection, the 
review. 
 
(long pause) I still 




Question: what I am 
getting at is this: at the 
time you wrote a 
journal and also a 
written reflection at the 
end of the practicum. I 
am interested whether 
you found writing this 
reflection useful. Was 




I have been trying to 
indirectly find out if 
reflection supported the 
learning process but 
obviously didn’t make 
myself understood. In the 
end we get there! I think 

































































































Class play was 
important for how 


















schreiben. Das war mir eher 
lässtig, weil man eigentlich 
jeden Tag dasselbe auch 
geschrieben hat. 
I: Und die Reflexion? 
R: Die Reflexion war glaub 
ich ganz gut, um das auch 
einmal zusammenzufassen, 
was man da… 
Mit dieser Reflexion hat 
man sich auch auf die - 
nachher auf die Präsentation 
vielleicht auch vorbereitet, 
weil man da ja auch sagen 
muss, was man erlebt hat 
und was man gut oder 
schlecht fand und da kann 
man sozusagen schon mal 
die Gedanken, die man hat 
einfach mal ordnen und 
aufschreiben.  
I: Gut! Dann kommen wir 
zum Klassenspiel sagen? 
Sie hatten es zwar zuvor 
schon erwähnt, aber 
vielleicht können sie noch 
etwas zu ihren 
Erfahrungen sagen. Was 
haben sie dabei erlebt und 
gelernt? 
R: Das Klassenspiel war 
insofern sehr wichtig, das 
die – unserer 
Klassengemeinschaft da sehr 
gewachsen ist - deswegen 
liegen die auch direkt 
übereinander – und das auch 
zu der Entwicklung von 
jedem aus der Klasse geführt 
hat. Das sie – wenn die so 
zusammen weg sind, kann 
man auch – hat man viel 
mehr Vertrauen zu denen 
und kann auch besser 
zusammen lernen und hat 
irgendwie mehr – traut sich 
auch die mehr zu fragen oder 
im Unterricht mitzuarbeiten, 
wenn man sowieso 
Vertrauen zu denen hat oder 
entwickelt hat und sich mit 
denen auf einer Wellenlänge 
irgendwie unterhalten kann 
und auch lernen kann 
zusammen. 
I: Und hat diese besondere 
Atmosphäre auch nach 
dem Stück gehalten? Das 
ist ja jetzt auch schon eine 
Weile her… 
R: Ja, nach dem 
12.Klassstück hat das 
relation to your 
experience of learning 








The reflection did help 
but she didn’t think 
that she had to write a 
report every day as 
they had done with the 
other practicals. She 
experienced that a 
burden because every 









Question: and the 
reflection 
She thought doing the 
reflection was good- 
summarizing once 
what…The reflection 
was a preparation for 
the presentation 
afterwards because 
there one was required 
to say what one had 
experienced, what one 
had found good or bad. 
Thus one can write 










Question: let us come 
now to the class play. 
You mentioned it 
before, perhaps you 
could say something 
more about your 
experiences, about 
what you experienced 












Initially she felt is wasn’t 
biographically important 
but now in retrospect –i.e. 
in relation to the 
biographical construction of 
the drawing and now the 











































Ja genau = yes that’s 
exactly how it was-self-









Awareness of the 
social dynamic of 
















She re-assesses the 
importance of he 
independent project 









Researching the past 


















Search for identity 
within a patchwork 
family and how 
important it is to 




gehalten! Und besonders 
nach der 12. -da sind ja viele 
gegangen aus der Klasse - 
und es sind eigentlich nur 
die gegangen, die eh nicht 
sehr integriert waren in die 
Klasse. Die andern sind 
eigentlich geblieben und 
dadurch ist die 
Klassengemeinschaft noch 
mal zusammengewachsen. 
Aber das Klassenspiel war 
ein sehr großer Schub in die 
Richtung, ja! 
I: Und wie war die 
Jahresarbeit? 
R: Die Jahresarbeit war für 
mich persönlich jetzt - mh 
(pause) – nicht so wichtig, 
aber da – mh – hab ich hier 
als nicht sehr wichtig 
eingestuft… 
Wenn ich aber darüber 
nachdenke, ist es vielleicht - 
in meinem Fall war sie doch 
ein bisschen wichtiger als 
ich sie hier eingestuft, da ich 
ja Ahnenforschung betrieben 
hab. 
I: Was genau haben sie da 
gemacht - können sie das 
genauer benennen? 
R: Ahnenforschung, also 
meinen Stammbaum 
aufgestellt und deshalb äh, 
war das schon wichtig, 
obwohl ich vieles davon 
schon wusste. Aber das noch 
mal aufzuschreiben – und 
ich hatte ja auch 
Geschichten zu meine 
Verwandten irgendwie 
aufgestellt und dann nach 
der Suche – jeder ist ja 
irgendwie auf der Suche 
nach sich selbst und wenn 
man dann, ähm… bis in die 
Vergangenheit guckt, dann 
hilft das! 
I: Wissen sie noch, wie sie 
auf dieses Thema 
gekommen sind? 
R: Mh, größtenteils aus 
Interesse und das…  
Da ich ja ne sehr große 
Patchworkfamilie hab – also 
viele 1. Ehe, 2. Ehe und, und 
da auch immer Kinder aus 1. 
und 2. Ehe und jetzt über 
verschiedenen Länder 
verteilt – wurde man oft 
 
The class play was 
very important because 
it enables the class 
community to grow- 
(that is why the cards 
lie directly under each 
other i.e class play and 
class trip). It 
contributed to the 
development of the 
class and to each one in 
the class. When one is 
away together, one has 
much more trust for 
each other and can 
better learn together. 
One also gains more 
confidence to ask 
questions in the lessons 
or to work together, 
when one is on the 
same wave length and 
talk together 
 
Question: and did this 
special atmosphere (of 
trust) last after the play 
was finished- it is quite 
a while ago now? 
Yes, especially in the 
12 grade (the play is at 
the beginning of the 
12th grade). Since 
many left the class, 
who anyway were no 
so integrated into the 
class. The others who 








project wasn’t so 
important for her,  that 
is why she didn’t 
position it with such 
importance (in the 
drawing). On reflection 
it was actually more 
important than she 
originally positioned 
since she carried out 




























gefragt, „ja und wer ist der?“ 
Und „in welcher Beziehung 
stehst du zu dem/oder der?“.  
Mh, und wenn man das dann 
selbst nicht genau wusste, 
dann hat man sich eher 
schlecht gefühlt, dass man 
seine eigene Familie nicht 
kennt und – ja genau, das 
war auch ein Antrieb. 
 
I: Ok, gut! Ja, ich glaube, 





Question: what exactly 
did do? 
Ancestor research of 
her family tree. That 
was why it was in fact 
important. Although 
she knew some of the 
background, the act of 
writing it down (pause 
implying that was 
important). She 
portrayed the stories of 
her relatives. Everyone 
is somehow searching 
for herself and it helps 




Question: do you know 




Mainly out of interest. 
She belongs to a large 
patchwork family, with 
many first marriages, 
second marriages and 
children from both, 
now spread across 
different countries. 
One often asks, and 
who is that? What 
relationship does he or 
she have to him or her? 
If one does not know 
that oneself, then you 
can feel bad that you 
don’t know your own 
family. That was the 
motivation to do that. 
 



























She can relate events in early 
childhood with how she is 
now- biographical awareness 
 
 




Awareness of significance of 
the life changes 
 
Awareness of significance of 
the changes in her life and 
represent these  
 




Awareness of moments of 
biographical significance  
 
Awareness of the significance 
of what she has just achieved 
(exams) 
 
Can represent this experience 
in a metaphor 
 




She re-assesses the 
importance of he independent 
project (family identity)  
 
 
Researching the past can help 
one find oneself  
 
Search for identity within a 
patchwork family and how 



































in the family 
 
She shows an 
awareness of 
the importance 
of taking a 














which she is at 










wishes for the 
future, though 
























want in future 
(in relation to 






















for working in 
the circus is the 






dynamic of the 
social group 
 




Informal subjects had 
a greater significance 
for her life course. 
 
The subjects of 
German and English 
were important for 
her because of 
relationships 
 





Class play was 
important for how the 















Summary of super-ordinated  themes 
 




2. 06 is able to position herself in relation to others in various situations Combined themes 
from B 
3. 06  even though her future is open she is capable of planning and imagining the 
next steps in her life 
Combined themes 
from C 
4. She consciously values family and community Combined themes 
from A, B and D 
5. She identifies semi formal learning as very biographically important Combined themes 
from A  
6. Reflection is important, even  a long time after the event 
 
Combined themes 
from a and C 
7. Shows empathy, concern for other  Combined from D 
 The life course is compartmentalised, showing distinct phases, which are 
highlighted as positive or problematical, showing clear positioning and 
assessment of biographical significance. 
Narrative drawing 
 Family and community in the present. School and future now slightly distant.   Positional graphic 
relationships 
 Four semi-formal learning situations and English are the most important fields 









Transcription and analysis of No.12 
 
Transcript  No.12 Natural meaning units discussion themes 
I: Sie haben hier ein 
erstes Bild gemalt, auf 
dem sie ihren 
Lebenslauf dargestellt 
haben. Könnten sie mir 
berichten, was sie beim 
Malen gedacht und 
erlebt haben? 
R: Ja, also als 
Hauptmotiv hab ich mir 
einen Fluss gedacht, 
weil das Leben geht ja 
auch weiter, immer 
stetig weiter, wie 
praktisch ein Fluss. 
Deswegen steht der 
Fluss in der Mitte. Und 
entlang dieses Flusses 
hab ich sozusagen – fast 
nen bisschen 
chronologisch – mein 
Leben aufgemalt.  
Das fängt unten rechts 
an: da sind meine Eltern 
noch zusammen und ich 
und meine Schwester, 
wir wohnen alle in 
einem Haus. Und dann 
geht das auf der anderen 
Seite weiter: da ham‘ 
sich meine Eltern dann 
schon getrennt und mein 
Vater wohnt da.  Und 
ich wohn‘ noch - ich 
wechsel immer… und da 
wohnt noch meine 
Mutter und meine 
Schwester wohnt da 
auch noch.  
Dann geht das im Fluss 
weiter. Dann kommt der 
Kindergarten –ähm… 
dazu hab ich nicht mehr.  
Dann kommt ein Pferd, 
weil ich viel mit Pferden 
zu tun hatte – meine 
Mutter ist auch 
Reitlehrerin. Also das 
begleitet mich auch 
mein Leben lang.  
Dann kommt die Schule. 
Zuerst wie ich 
eingeschult werde und 
dann ein kleiner Weg bis 
ich hier mein 
Abiturzeugnis in der 
Hand halte.  
I: you have drawn the 
first picture in which 
you have shown your 
life path. Can you tell 
me what thought and 






R:  “Well yes, I chose a 
river as the main motif 
because life always 
flows on just like a river. 
That is why the river 
stands in the middle. 
Along the riversides I 
have drawn my life 
almost a bit 
chronologically. This 
starts below right: there 
my parents were still 
together and I lived with 
them and my sister in a 
house. Then it continues 
on the other side because 
my parents had 
separated by then and 
my father lives on the 
other side,  and 
my sister and my mother 
on that side. I move back 
and forth between my 
parents. 
 Then the river 
flows on, and comes to 
the kindergarten- I have 
nothing further to show 
 there. Then it 
comes to a horse 
because I have had lot to 
do with horses- my 
mother is a riding 
teacher and this has 
accompanied me 
throughout my whole 
life.  
 Then comes the 
school. First I was 
inducted into school. 
Then there is a short 
path and  I can 
be seen standing with 
my Abitur certificate in 
my hand. 
Above the river some of 








She explains in a clear and 
helpful and slightly 
detached way the picture 
to me as if I was totally 




An example of narrative 
emplotment(Polkinghorne, 
1988), intensity, 
descriptive quality and 
learning potential (Biesta 






































She represents her life 
along the sides of a river 
that is central to the 
picture, the sides of the 
river represent different 





She positions herself in 
relation to her split 
family and the various 
constellations of 
friendship at school 
 
 
A clear analysis of 
changing relationships in 
the class in a matter of 
fact way showing some 
detachment or distance 
 
She shows a clear 
awareness of age-related 
activities (kindergarten, 
entry to school, the age 
at which one starts 
partying) 
 
She identifies what 
belongs to her life path 





Her VW bus is freedom 
for, she can go where 
she wants- it is an 
expression of her agency 
 
She has a clear life 
construct and can 
determine what belongs 
to it and what not, and 
uses this to guide her life 
(when to be alone, 
where to go)- evidence 




Hier oben, das soll 
Klassenkammeraden 
darstellen; aber auch 
Freunde, die stetig 
wechseln. Also über die 
Zeit hat man immer 
wieder andere Freunde 
gehabt, das ist nicht 
gleich geblieben… und 
auch dass man – also 
hier sind zwei Mädchen, 
aber hier ist auch ein 
Junge, weil man sich ja 
auch sehr gut mit den 
Jungs immer in der 
Klasse verstanden hat 
und angefreundet. Hier 
unten ist dann einmal 
wieder zwei Mädchen, 
weil so die beste 
Freundin ist ja dann 
doch meistens ein 
Mädchen – und das 
begleitet einen eigentlich 
auch, aber es hat auch 
gewechselt. Dann 
daneben - ähm sind zwei 
sind zwei Figuren mit 
einem Herz. Das sind… 
ich und mein Freund soll 
das sein, der begleitet 
mich jetzt auch schon 
eine sehr lange Zeit. 
Ähm, hier ist dann ein 
neuer wichtiger Aspekt, 
der erst im Alter 
dazugekommen ist –äh- 
das Feiern gehen und 
Tanzen, das gehört auch 
auf jeden Fall dazu! 
Dann kommt ganz oben 
ein Auto. Ein VW-Bus 
und eine Landkarte von 
Frankreich, weil das ist 
mein Auto und damit bin 
ich schon durch 
Frankreich gereist und 
das war sehr schön – 
und ich denke, das 
gehört auch mit zu 
meinem Lebensweg, 
weil das eine sehr 
wichtige Erfahrung war. 
Und der Bus sowieso, 
weil da wohn ich schon 
fast drinnen – und ich 
schlaf da auch jetzt sehr 
oft drinnen. Ähm, das ist 
auf jeden Fall… gehört 
das dazu, weil das 
einfach so die – das ist 
einfach für mich 
shown, but also friends 
who continuously 
change. Over time one 
has lots of different 
friends in the class 
including boys because 
one could have good 
friendships with boys in 
my class. These are 
shown in the drawing by 
two girls and one boy. 
There below are two 
girls because usually 
one’s best friend long 
term is a girl who 
accompanies one but 
these also change over 
time. Then there are two 
figures together with a 
heart. That is me and me 
boyfriend, who has 
accompanied me for a 
long time. This 
represents a new stage 
that comes with a certain 
age – partying and 
dancing- which 
definitely belongs to the 
picture! 
 Then the river 
brings us to a car, a VW 
bus and a map of France 
because I and my bus 
have travelled widely in 
France and it was a 
beautiful time. This 
belongs to my life path 
because it was a very 
important experience. 
The bus is important too 
because I practically live 
in it now and I often 
sleep in it. This also 
belongs to my life path 
because it means for 
freedom for me. I can go 
where I want and sleep 
where I want.  That 
definitely belongs. Then 
(in the picture) above I 
have shown a bit of 
nature, a tree, a cloud 
because firstly when I’m 
with the horses nature is 
always present and 
secondly when I drive 
around with my bus, 
then I often sleep in 
nature.  It simply 
belongs to this way of 
life that one can live this 



























“und ich denke, das gehört 
auch mit zu meinem 
Lebensweg, weil das eine 
sehr wichtige Erfahrung 
war.” = “I think that 
belongs to my life path 
because it was a very 
important experience” 
 
“das ist einfach für mich 
Freiheit! Ich kann 
hinfahren, wo ich will und 
ich kann dann sogar noch 
darin Schlafen, wo ich will 
– das ist… gehört auf 
jeden Fall dazu!” = 
 “that is simply freedom 
for me. I can go where I 
want to and I can sleep 
where I want- that 
definitely belongs (to my 
life path)” 
 
Her frequent use of the 
phrase “das gehört dazu” 
meaning it belongs to it 
(her life, situation, way of 
seeing things) suggests 
that she has a clear 
construct of her life and 
can say what belongs to it 
and what not. This also 
seems to have been her 
own construction- nothing 





Freiheit! Ich kann 
hinfahren, wo ich will 
und ich kann dann sogar 
noch darin Schlafen, wo 
ich will – das ist… 
gehört auf jeden Fall 
dazu! 
Dann hab ich hier oben 
noch Natur son bisschen 
– ein Baum und ne 
Wolke und ne Sonne … 
weil das erstens immer, 
wenn ich beim Pferd bin 
dazugehört und zweitens 
auch ähm, für mich so – 
wenn ich mit meinem 
Auto rumfahre, dann 
schlaf ich oft in der 
Natur. Also das gehört 
einfach auch dazu, dass 
man das so lebt und 
genießen kann. Ich bin 
auch gern alleine dann 
da. Das ist auch – find 
ich auch ganz wichtig, 
dass man auch mal so 
Ruhe hat. Das geht am 
besten auch bei den 
Pferden, weil man sich 
da einfach entspannen 
kann.  
Ja, ich glaub das war’s 
dann erst mal. 
 
to be alone, since it is 
also important to be able 
to have one’s peace. 
That also works best 
with the horses because 
one can simply relax. I 
think that’s all to start 
with. “ 
 
like this and enjoy it. I 
also like to be  alone, 
since it is also important 
to be able to have one’s 
peace. That also works 
best  with the horses 
because one can simply 
relax. I think that’s all to 





























Then she points to the 
next sign, and says that 
this represents a new 
stage that comes with a 
certain age – partying 
and dancing- which 
definitely belongs to the 
picture! 
 
Then the river brings us 
to a car, a VW bus and a 
map of France because 
she and her bus have 
travelled widely in 
France and it was a 





has modelled this on 




insists that this belongs 
to her life path because 
it was an important 
experience. The bus is 
important too because 
she practically lives I it 
now., she often sleeps 
there. It belongs to her 
life path and means for 
her freedom. She can go 
where she wants and 

















I: Ja, sehr schön! 
Erleben sie dieses 




I: Oder gibt es auch 
einzelne Teile, die 
irgendwie „nicht zum 
Bild gehören“? Oder 
ist eigentlich alles 
integriert, denn so hat 
es zumindest auf mich 
gewirkt! 
R: Ja doch, ich denke 
schon! 
 
I: Yes, very nice. Do 
you experience the 






I: or are there parts that 
don’t belong to the 
picture or is everything 
integrated because that’s 
the impression it has on  
me? 
 
R: Oh I believe so. 
 
 The picture is coherent 
and consistent with her 
narrative 
I: Und wie sind ihre 
Zukunftspläne? Wohin 
wird der Fluss jetzt 
weiterfließen? 
R: Ja, das äh - beginnt 
jetzt ja für nen ganz 
neuer Lebensabschnitt. 
Den stell ich mir 
eigentlich so vor, dass 
ich vielleicht von 
zuhause dann ausziehe, 
dann würde noch nen 
drittes Haus – äh, ein 
viertes Haus 
dazukommen. Ähm und 
dass ich vielleicht 
I: And what future plans 
do you have? Where will 
the river flow to next? 
 
 
I: She says that now a 
new phase in her life is 
beginning. She imagines 
that she will move out of 
her home, then she 
would have to draw a 
third or rather fourth 
house. She might study 
but not immediately. 
First she will travel 

















She refers to her future 




contributed to her 
decision to study social 
pedagogy  
 
Her vision of the future 
is primarily the 








studiere, aber erst mal 
noch nicht! Erst mal will 
ich mit meinem Auto 
vielleicht ein bisschen 
rumreisen, aber später 
stell ich mir das dann 
vor, dass ich hier oben 
studieren werde und 
vielleicht nicht mehr 
zuhause wohne. 
I: Haben sie eine 
Vorstellung oder eine 
Idee dazu, was sie 
studieren wollen? 
R: Ja ich möchte gerne 
Sozialpädagogik 
studieren, weil ich 
denke, da ham‘ auch 
meine Praktika zu 
beigetragen, dass ich 
mich dafür entschieden 
habe. Und… ja, ich 
wird‘ mich dann mal 
bewerben und mal 
gucken, wo man 





I: Und wenn sie so in 
die Zukunft blicken, 
was denken sie – aus 
heutiger Sicht – wird 
für sie in ihrem Leben 
wichtig sein? 
 
R: Also ich denk mal 
natürlich meine Familie: 
meine Mutter und mein 
Vater und meine 
Schwester. Also das sind 
so die drei wichtigsten 
Personen dann und… 
der Rest der Familie ist 
auch ein bisschen 
wichtig, aber eigentlich 
nicht so sehr, wie die 
anderen. Und ich denk‘ 
auch, dass mein Freund 
immer noch ne Rolle 
spielen wird, weil wir 
jetzt auch sehr lange 
zusammen sind und der 
wird bestimmt auch in 
meiner Zukunft noch da 
sein. Und ich denk auch 
meine beste Freundin, 
weil, ja… ich denk, das 
wir noch sein… 
 
 
(pointing to the picture) 
and then she will study 
here and no longer live 













I: Do you have any idea 
what you want to study? 
 
 
R: She wants to study 
social pedagogy (social 
work). She says that her 
social practical 
contributed to this 
decision. She will apply 













I: When you look into 
the future from today’s 
perspective, what do you 
think will be important 
for you? 
 
R: She naturally thinks 
about her family, 
mother, father, sister, 
these are the three most 
important people in her 
life, the res of the family 
also a little bit important 
but not very. She 
imagines that her 
boyfriend will play a 
role in her future 
because they have been 
together for such a long 
time and this will go on 
into the future. She 

















Social pedagogy means 
social work 





I: Und ihren Beruf 
stellen sie sich - so 
nehme ich an - im 
sozialpädagogischen 
Bereich vor? 
R: Mhm, das hoffe ich 
auch! Aber da weiß ich 
noch nicht genau was… 
(lach) 
 


















I: and your profession 




R: she hopes so, but 
doen’t know exactly- 
I: Ja gut, vielen Dank! 
Vielleicht können wir 
diese Motive etwas 
genauer erläutern, 
wenn wir gleich zu den 
Praktika kommen. 
Dazu gehen wir jetzt 
zunächst zu dem 
zweiten Bild über. Hier 
haben sie dargestellt, 
was ihnen im Moment 
gerade wichtig ist. 
Könnten sie dieses Bild 
ein bisschen 
beschreiben und 
berichten, was sich 
dabei gedacht haben? 
R: Also im Moment – in 
der Mitte steht eigentlich 
mein Freund, die Schule 
- vor allem das Abitur 
hat derzeit gerade ne 
sehr große Bedeutung. 
Daneben steht auch noch 
die Freizeit, die ist nicht 
mehr allzu viel, aber 
dafür ist sie immer noch 
sehr wichtig, gerade zum 
Ausgleich! Dann steht 
daneben gleich mein 
Vater und meine Mutter 
und… das war’n erst 
mal so die wichtigsten 
Sachen. Daran 
anknüpfend, ähm, so 
meine beste Freundin, 
meine Schwester, mein 
I: Good thank you. 
Perhaps we can discuss 
these images (pointing 
to picture) when we get 
to talk about the 
practicals (work 
experience). Let us go to 
the second picture, in 
which you have 
portrayed what is most 
important to you at the 
moment. Could say 
something about what 










R: In the centre at the 
moment are my 
boyfriend and school- 
particularly the Abitur 
had great significance a 
the moment. Beside that 
her freedom, which she 
don’t have much of at 
the moment- which is 
why it important to have 
some balancing 
activities. Then come 
her father and mother- 
























She gives a detailed 
account of her current 
positions in relation to 














Auto, Schlafen … und 
dann andere Freunde. 
Hier ist dann noch meine 
Oma sehr wichtig! Ähm, 
nicht so wichtig für mich 
persönlich ist eigentlich 
das Arbeiten, aber es ist 
wichtig, weil ich ja das 
Geld brauche. 
 
I: Arbeiten sie jetzt 
gerade? 
R: Ja! 
I: Was machen die 
denn? 
R: Mh, ich arbeite im 
Arboretum, das ist so ein 
kleines Café – im Café 
also! Das ist auch sehr 
nett, weil ich kann mir 
das selber einteilen. Ich 
werd nicht eingeteilt 
sondern ich kann selber 
sagen: „ja da hätt‘ ich 
Zeit!“ – gerade neben 
dem Abi ist das sehr gut, 
wenn ich so selbst 
bestimmen kann – und 
auch relativ spontan.  
Ähm… Urlaub ist auch 
immer wichtig. 
Vielleicht auch mal so’n 
„Spontanurlaub“… 
einfach mal das 
Wochenende wegfahren 
- das war auch jetzt in 
letzter Zeit nen paar Mal 
– das tut auch immer 
gut! 
Äh Feier ist auch 
wichtig, so zum 
Ausgleich zum Abitur; 
dass man nicht immer 
nur lernt, sondern auch 
einfach mal komplett 
abschalten kann. Ähm, 
Handy ist auch wichtig, 
weil sonst könnte man 
das Feiern vielleicht gar 
nicht planen oder man 
könnte sich nicht mit 
den anderen Freunden 
verabreden.  
Ich glaub das Pferd war 
auch immer noch 
wichtig, einfach weil 
man dann noch mal in 
ne andere Richtung 
abschalten konnte. Man 
ist ja jedes Mal in der 
Natur und es ist einfach 
ne unglaubliche Ruhe – 
things/people. Then 
come her best friend, car 
and sleeping, then more 
friends. The 
grandmother is 
mentioned. Work is not 
as important at the 
moment though it is 























I: What do you do? 
 
R: she works in a small 
café, which is nice and 
she can arrange her 
times to suit her. 
Holidays are also 
important- especially 
spontaneous holidays 
when she can take off 
for the weekend in her 
bus, as she has done 
recently a few times just 
to get away. 
 
Partying is also 
important as a balance to 
the exams- when when 
she can turn off and 
have a break from 
learning. Her mobile 
phone is also important 
so that the parties can be 
arranged at short notice. 
 
Her horse is still 
important because it 
provides a different 
opportunity to turn off- 









gerad wenn man dann 
mit dem Pferd ausreiten 
geht. Ähm… 
 
it totally peaceful just 
riding. 
I: Haben sie das Pferd 
noch? 
R: Ja, aber es ist nicht 
mein eigenes. Das ist 
eine Reitbeteiligung. 
I: Und reiten sie noch 
regelmäßig? 
R: Das hat sehr stark 
abgenommen, gerade 
mit dem Abitur – das ist 
einfach echt… weil 
wenn man zum Pferd 
geht, dann muss man 
mindestens so 3 Stunden 
einrechnen und die hat 
man einfach meistens 
nicht! Und manchmal 
war’s dann einfach 
vielleicht auch nicht, 
dass ich geritten bin, 
sondern dass ich mit 
dem Pferd spazieren 
gegangen bin. Das hat 
auch schon meistens 
gereicht. 
Ähm… ja, Sport ist 
weiter außerhalb, aber es 
ist wichtig, weil ich es ja 
auch im Abitur gewählt 
hab. Deswegen war ich 
fast ein bisschen 
gezwungen und ja… das 
musste halt auch ab und 
zu sein.  
„Shoppen“ ist auch nicht 
mehr so wichtig 
geworden – ähm – 
weil… 
I: Also war es einmal 
wichtiger? 
R: Es war mal 
wichtiger… früher… 
I: Warum war es 
früher wichtiger? 
R: Ähm, ja also ich 
glaub früher –also erst 
mal, weil man mehr Zeit 
hatte. Man konnte da – 
gerade wenn man mit 
Freunden… wusste man 
nicht, was man machen 
soll, also ist man 
Shoppen gegangen. Und 
jetzt kann ich einfach 
auch andere Sachen 
machen. 
I: Wenn sie „Shoppen“ 
sagen, meinen sie dann 
I: Do you still have your 
horse? 
 
R: yes but it is not mine, 




I: And you still go riding 
regularly? 
 
R This has been much 





She moves on to talk 
about sport, this is 
further away on the card 
but still important 
because she chose to 
include sport as one of 
her exam subjects- thus 
she was forced to do it. 
 
 
Shopping is also not as 















I: was it more important 
before? 
 





R: firstly because she 
had more time, one 
could meet with friends 
when one didn’t know 
what to do, so they went 
shopping. Now she can 
do other things. 
I pursue this because I 
know that horse riding is 
important in her life and I 
want to know what it is 














Sport is done because it is 








I didn’t expect her to talk 
about shopping but 
thinking about Bauman’s 
description of consuming 
and identity I encourage 
her to talk about this- it 
turns out that she has now 
grown out of this phase or 
at least knows how to 




































She continues to give a 
clear account of her 
positions and how they 
have changed through 

























She has had to reduce 
many activities because 
of the exams but intends 
to take up some of them 





damit, dass sie mit 
Freunden in die Stadt 
fahren, dort durch die 
Geschäfte gehen und 
sich die Dinge 
anschauen? 
R: Ja genau. 
I: Es geht also nicht 
darum gezielt etwas 
einzukaufen? 
R: Ne, darum geht’s 
nicht, sondern dass man 
so „losrödelt“ oder so. 
Also ich bestell jetzt 
auch viel im Internet. 
Deswegen glaub ich 
auch, hat das 
abgenommen mit dem 
so „loslaufen“, aber es 
ist meistens glaub ich 
nen Zeitproblem. 
Ähm – Bücher lesen“ 
das ähm ist für mich 
nicht mehr so wich… - 
ähm also es wär für 
mich eigentlich viel 
wichtiger, wenn ich die 
Zeit hätte. Aber in 
letzter Zeit waren’s dann 
doch nur Schulbücher… 
und ich hab zuhause 
einen ganz großen 
Stapel mit Büchern, die 
ich sofort nach dem 
Abitur alle lesen werde! 
Das hab ich mir schon 
vorgenommen! 
Äh „Laptop“ ist 
eigentlich eher nicht so 
wichtig, aber halt doch 
manchmal, wenn man – 
ich schreib auch gerne 
am Computer, weil’s 
einfach schneller geht – 
einfach weil’s… man 
kann’s korrigieren. Aber 
man guckt auch gerne 
Filme oder so, weil 
Fernsehen ist für mich 
überhaupt nicht wichtig. 
Es ist einfach für mich 
sehr anstrengend mit der 
Werbung und so. 
Deswegen, wenn ich 
was guck, dann guck ich 
das meistens im Internet 









I: When you say 
shopping, do you mean 
that you met with friends 
in town and visited 
shops to see things? 
 
R: Yes exactly 
 







R: No that’s not what its 
about, but rather that one 
sets off without a 
particular aim except to 
move ‘on down’. That is 
why it has reduced 
because she doesn’t time 
to just set off without a 
purpose. (she continues 
explaining the graphic) 
Reading books- that is 
also not as important but 
it had been previously. 
Recently she has only 
read school books but 
she a big pile of books 
she firmly intends to 
read after the exams. 
 
The laptop is also not as 
important as it was, she 
uses it to write texts and 
watch movies. TV is 








Fairly stupid question but 
I am trying to find out 
what the term shopping 
means- suspecting that it 













Loströdelt means to set off 
on your sledge downhill- 
i.e. having no particular 




The account goes longer 
than I intend and does not 
contribute much insight 
except into her level of 
clarity about her 
preferences. 
I: Dabei ist es ihnen 
wichtig, dass sie Zeit 
I: Is it important to you 
that you determine your 
I am trying get a clearer 
picture of her level of 







und Film u.ä. selbst 
aussuchen können. 
R: Genau! Ohne 
Werbung - das ist mir 
wichtig! Genau, ich 
guck sehr gerne Filme 
und Serien, aber nicht so 
gerne im Fernsehen. 
Ähm, genau… 
I: Und die Werbung 
stört sie deshalb so 
sehr, weil sie den Film 
unterbricht? 
R: Ja! Und weil - ähm 
wenn ich, wenn ich nen 
Film guck, dann tauch 
ich richtig in die Welt 
ab, weil dann bin ich 
gerne da – und man ist ja 
richtig dann 
mitgenommen… und 
jedes Mal, wenn 
Werbung kommt, ist 
man wieder raus! Vor 
allem man schaltet dann 
meistens um und steigt 
dann wieder woanders 
ein – meistens guckt 
man sogar da dann 
vielleicht noch weiter 
(lach) – ja das nervt 
mich einfach 
unheimlich! Deshalb… 
I: Und ganz 
unabhängig von der 
Tatsache, dass 
Werbung den Film 
unterbricht; welche 
Wirkung hat Werbung 
im Allgemeinen? Und 
welche Wirkung hat 
Werbung auf sie? 
R: Also auf mich hat es 
die Wirkung, dass es 
mich nervt, aber ich 
denke generell ist es 
wahrscheinlich, dass es 
ein auch anregen soll 
etwas zu tun oder… 
I: Aber bei ihnen ist 
Werbung in dieser 
Hinsicht nicht effektiv? 
R: Nein, überhaupt 
nicht. Ich mag das 
überhaupt nicht. Auch 
wenn andere Fernseh 
gucken und da kommt 
Werbung – und ich sitze 
einfach nur daneben, 
auch wenn ich gar nicht 
guck… 
time yourself and what 
films you watch? 
 
R: Exactly. Without 
advertising- that’s why I 
don’t watch TV. 
 
I: the advertising 
disturbs you and breaks 







R: Yes. She explains 
that when she watches a 
film she like to dive in 
deeply and give herself 
over to the story and not 
be distracted. 
 
I: Apart from 
interrupting the story, 
what effect does 
advertising have on you 
generally? 
 
R: She says it annoys 
her, though it is 
supposed to stimulate 



























is not very 
effective 
with you? 
much she shapes her own 
life. None of the other 
participants has gone into 
such depth about the 
positioning- and I was 
uncertain what I am 
getting out of it for my 
research question-her 
level of self-determination 
– she is certainly 
determined to give a full 








I take up the point about 
advertising because it 
seems to be about agency 
to resist- she shows that 















She says she can resist 





I: Und wie ist es mit 
Werbung in 
Zeitschriften oder so? 
R: Also das kann ich gut 
ausblenden – auch im 
Internet kommt auch oft 
Werbung, aber das ist 
nicht so laut! Ich mag 
das Laute nicht. 
Werbung wird, glaube 
ich, auch oft lauter… 
lauter als der Film – also 
im Fernsehen. Ne, das 
mag ich überhaupt nicht. 
 
R: No definitely not, 















R: She says that she can 
filter that out, also in the 
internet, even though it 
gets louder. 
I: Ok, das war ein 
interessanter 
Abstecher! So dann… 
R: Dann hab ich noch 
„Essen“ 
I: Ja, „Essen und 
Schlafen“. 
R: Ja das ist auch sehr 
wichtig… dass man das 
immer macht – und ich 
koch auch gerne… 
I: Ist die Qualität des 
Essens für sie wichtig? 
R: Ja, sehr wichtig! 
Zuhause haben wir das 
auch so eingeteilt, dass 
wir – jetzt ist ne 
Freundin von meiner 
Mutter eingezogen, wir 
wohnen praktisch, wie in 
ner WG – und jeder hat 
einen „Kochtag“. Also 
jeder muss einmal – 
einmal mindestens in der 
Woche kochen und 
wenn man dann die 
ganze Woche Zeit hat, 
sich darauf 
vorzubereiten, dann 
kann man wirklich mal 
was Schönes kochen; 
das macht dann auch 
Spaß und dann sitzen 
alle zusammen am 
Tisch. Das ist ja auch 
noch mal schön! 
 




R: then we have “eating” 
 
I. Yes eating 
and 
sleeping 
R: Yes that is very 






I: Is the quality of eating 
important? 
 
E: yes it is very 
important. She tells me 
that she lives with her 
mother and her mother’s 
girl friend like students 
in a living community 
and each of them has a 
cooking day and can 
prepare for it the whole 
week and cook 
something special. She 
enjoys this when they all 
sit together at the table. 
I try to change the subject 
away from the second 
graphic but she is 





It turns out that she lives 
in a kind of community 
with her mother and her 
friend- a kind of grown-up 
family life- shows a 
degree of emancipation 














I: Ich gucke nur, ob das 
Gerät auch weiterhin 
aufnimmt!  
I: (I check that the 
recorder is still 
recording) That you for 





She is aware that the 
phase of school is over 
and is no longer central 




Ja, dann danke für die 
Erläuterungen! 
Meinen sie, dass diese 
Darstellung momentan 
so relativ konstant ist? 
Würden sie dieselben 
Fragen auch morgen 
oder in einer Woche 
noch genauso 
beantworten? 
R: Ja, ich würde 
wahrscheinlich die 
Schule dann irgendwo 
weiter raus… 
I: Ja, die Schule wäre 
dann weiter weg. 
R: Aber sonst glaube 
ich, ist das relativ 
konstant. Ja! 
I: OK, gut! Dann 
kommen wir jetzt zum 
dritten Bild. Hier steht 
geht es nun um das 
schulische Lernen. 
Können sie das alles 
ein bisschen erläutern. 
Was haben sie dabei 
gedacht und erlebt? 
R: Ja, also äh – am 
wichtigsten war mir die 
Jahresarbeit, weil da hab 
ich ja auch mein Auto 
umgebaut und das hat 
einfach jetzt dazu 
beigetragen, dass ich mit 
dem Auto ganz viel 
unternehmen kann. 
Zudem fand ich - vor 
allem der Vortrag hat 
mir wahnsinnig Spaß 
gemacht, weil ich hatte 
wirklich ne Jahresarbeit, 
die –ähm- wo ich 
wirklich viel Zeit 
investiert hab und ich 
glaube das ist auch für 
die Leute mal was 
anderes war – dieser 
„Bus-Umbau“ war das 
ja. Und äh – ich hab das 
so aufgebaut, dass 
wirklich am Anfang – 
der ganz furchtbar am 
Anfang aus… da war 
alles kaputt! Und ich hab 
das so aufgebaut, dass es 
wirklich chronologisch 
gezeigt wurde und am 
Ende kam wirklich 
dieser „Wow-Effekt“. 
Und das hab ich wirklich 
total genossen, dass ich 
think this presentation is 
relatively constant? 
Would answer the same 
question tomorrow or 
next week the same 
way? 
 
R: “Yes , though I move 
school further away” 
 










R: Yes but otherwise I 
think the picture is 
relatively constant. 
 
I: Ok good. Then let us 
come to the third 
picture. Here it was 
about learning in school 
related situations. Could 
you explain this a bit 
please. What did you 
experience when did 
this? 
 
R: The most important 
thing was the class 
independent project 
because she restored her 
VW bus and that has 
enabled her to do many 
more things. Apart from 
the work she had great 
fun making her 
presentation. Her Bus-
renovation was 
something people did 
not expect. The bus was 
in a very bad state when 
she started. Almost 
everything was broken, 
so at the end the effect 
was very impressive. 
She was so proud and 
happy to present this 
because normally she 
would not stand before 
























She explains the whole 3rd 
graphic without any 





































































The class project was 
most important because 
it opened up new 
possibilities and she 
enjoyed presenting the 
project very much 
 
 
The work was very 





























auch da vorne stand und 
– also ich mag das 
sowieso eigentlich ganz 
gerne… sonst wär‘ ich 
vielleicht auch nicht 
hier. Aber dann, ja… der 
Vortrag hat mir auch gut 
gefallen und die Arbeit 
natürlich auch! 
Dann hab ich noch das 
Klassenspiel. Das war 
jetzt vor allem das 
12.Klassspiel -das 
andere weiß ich gar 
nicht mehr so richtig – 
das fand ich auch sehr 
gut. Da hatte ich auch ne 
tolle Rolle; die, die ich 
gewollt habe. Das war 
ne ganz verrückte Rolle 
und man konnte wirklich 
sich da so’n bisschen 
ausleben auch. Da hab 
ich auch gemerkt, dass 
mir das Theaterspielen 
ganz viel gebracht hat 
und es war total lustig. 
Und vor allem da spielt 
auch die 
Klassengemeinschaft 
mit rein. Da hatten wir 
einfach ne ganz tolle 
Zeit. Da stand einfach 
dieses Beisammensein 
und dieses… ja und 
dieses Spielen - das war 
total lustig – das stand 
da einfach so im 
Mittelpunkt. Und ich 
glaub deswegen hab ich 
damit auch gute 
Erinnerungen, weil das 
einfach auch von den 
Leuten her ne ganz tolle 
Zeit war. Immer wenn 
man Pause hatte oder 
man musste zusammen 
was anfertigen, dann 
hatte man immer viel 
Spaß!  
Genau und auch zur 
Klassengemeinschaft 
kann ich auch noch mal 
sagen. Das hat sich jetzt 
im Abitur ganz doll 
geändert. Also vorher 
war das immer bei uns 
so’n bisschen – jeder 
war so in kleinen 
Gruppen und das war 
einfach seit der ersten 


























The next thing was the 
class 12 play, which was 
very good experience. 
She had a great role, 
which she had wanted to 
play. The role was crazy 
and she could really let 
herself go in playing it. 
She discovered how 
much she enjoyed doing 
theatre. The whole class 
community took part. It 
was great time and the 
being-together in the 
community was at the 
centre of the activity. 
That is why she has such 
good memories of 
because it was such fun 
and engaging and there 
were always so many 




















She keeps expressing how 
much she enjoyed these 
activities (viel Spaß) 
shows great enthusiam 
and animation when 


















































Sees people in her class 















The class play was very 
important and 
memorable because it 
was fun, involved the 
class community and 








































She is aware of the 
social dynamic in her 
class community and 




so lange – dann kennt 
man immer die gleichen 
Leute und bei denen ist 
man dann. Und jetzt im 
Abitur wurden wir ja 
„gezwungenermaßen“ 
wegen den Fächern 
aufgeteilt; je nachdem, 
was wir gewählt haben. 
Und auf einmal wurden 
wir wieder neu 
durchgemischt und das 
war total spannend. Ich 
hab ganz viele, mit 
denen ich schon seit 13 
Jahren in einer Klasse 
bin, habe ich jetzt auf 
einmal neu 
kennengelernt – und das 
tat mir richtig gut. Also 
ich fand’s wirklich – 
also man hat sich 
einfach noch mal anders 
kennengelernt, auch die 
andern Menschen und 
ähm, ja das auf jeden 
Fall. 
Dann hab ich noch das 
Betriebspraktikum. Das 
hab ich in einer 
Verhaltenstherapie, 
Falkenried, in Hamburg 
gemacht. Und das ist 
fast nen bisschen ähnlich 
wie das Sozialpraktikum 
gewesen. Und das hat 
mich sehr geprägt, weil 
ich dadurch für mich 
entschlossen hab, dass 
ich auch in diesem 
Bereich arbeiten möchte. 
Ähm, ich durfte da ganz 
viel mitmachen; auch 
bei Therapiestunden 
dabei sein, auch bei 
Gruppentherapien, die 
fast nen bisschen mit 
leiten. Ich hatte ganz 
viel Verantwortung auf 
einmal - das war echt 
super. Das hätte ich auch 
nicht gedacht. Aber das 
hat echt Spaß gemacht 
da.  
Und so war’s auch beim 
Sozialpraktikum. Das 
hab ich im Krankenhaus 
gemacht. Da war ich in 
verschiedenen Bereichen 
und da hat mir 
tatsächlich der Bereich 












The class community 
was the next point. That 
has changed strongly 
during the exam period. 
Previously the class had 
included lots of groups 
that they chose 
themselves who had 
been friends since the 
first class. Now in the 
Abitur theses groups are 
forced to break up into 
separate subject groups. 
Suddenly they were with 
different people, which 
was quite exciting. Now 
she got to know people 
she had been in th same 
class with for 13 years 
but now she was able to 
get to know them in a 
new way. She says that 
did her good to break 





































































She obviously has a strong 
experience of the 
practices, even though she 
is only a ‘sojourner’ (in 

















get to know people in a 
different way whom she 



































She was strongly 
influenced by the 


























man immer an die Leute 
rangekommen ist – man 
hat denen halt Essen 
gebracht – das hat mir 
am besten gefallen, weil 
man konnte sich 
wirklich gut mit denen 
immer unterhalten. Die 
hatten ja auch 
dementsprechend nen 
bisschen Langeweile da. 
Und das hat wirklich 
auch total Spaß gemacht 
da. 
Das Landbaupraktikum 
war bei mir auch sehr 
prägend, weil das war 
nicht wirklich … das 
war eher so’n bisschen 
wie „Aupair“ – ich hab 
mich mehr um die 
Kinder gekümmert, als 
um den Hof. Und da hab 
ich dann total viel 
mitgenommen, weil ich 
mich halt – ich weiß 
nicht – so für die 
Zukunft! Ich hab da 
gelernt zu kochen. Ich 
hab da gelernt mit den 
Kindern umzugehen – 
also ich hab da mehr 
so… ich glaub, es war 
ein bisschen anders, als 
jetzt ähm, bei den 
anderen, die wirklich 
viel auf dem Hof mit 
angepackt haben. Aber 
ich glaube, dass ich für’s 
Leben wichtigere 
Sachen gelernt hat, 
einfach indem ich da 
ähm – die Bäuerin war 
immer ganz froh, sie 
konnte in der Zeit ihren 
Papierkram und so 
erledigen. Der Bauer – 
es war ein ganz kleiner 
Hof, deshalb ging das… 
und in der Zeit hab ich 
mich einfach um – das 
waren zwei kleine 
Kinder; ein Baby und 
ein Zweijähriger – hab 
ich mich einfach mit 
denen … war ich 
einkaufen und so und 
hab die auch abends ins 
Bett gebracht, während 
die Bäuerin ihre Freizeit 
genossen hat. Aber es 
war für mich – also es 
 
Then she talks about the 
work experience she did 
(in class 10). She 
worked in an 
organization who 
employs people with 
behavioural problems, 
which was like a social 
practical. She was very 
impressed by this 
experience and it helped 
her to recognize that she 
wants to work in social 
care. She was given a lot 
of responsibility and ran 
workshops and group 
therapy sessions. She 









Now she talks about her 
social work placement in 
a hospital, where she 
worked in various areas 
but mostly in service- 
ensuring that patients 
got to their appointments 
on time and were got 
their meals. She was 
able to communicate 
with the patients very 
well and was able to 
help them overcome 
their boredom. She 













The farming practical 
was also very formative 
for her. She didn’t so 
much work on the farm 
as be an au pair for the 
farmer’s family, looking 
after children. She 
learned a lot of skills 
She feels she could make 
a real contribution and 
also understand the 
situation people were in. 
Again we see how much 
she enjoyed the work, her 
















Again she found herself 
usefully occupied in her 
farming practical. She 
learned and discovered 








































She was able to be 
empathic in the hospital 






























She experienced that she 
could make an important 
contribution and also 
learn many important 
things for life during the 
farming work experience 
 
Looking back she can 
empathize with the 




















war total ok. Also ich 
glaub, da hab ich sehr 
viel mitgenommen – 
einfach in dieser Familie 
mit zu sein und da mit 
zu wohnen und alles 
mitzumachen. Ähm, ja 
ich glaub das waren so 
die wichtigsten. 
Dann geht es weiter mit 
Biologie. Das ist 
eigentlich für mich 
mein, ähm, 
Lieblingsfach, weil 
(pause) ähm, weil ich 
finde es ist tausendmal 
logischer als Mathe und 
ich kann da viel mehr – 
also ich kann da viel 
mehr verstehen. Ich 
kann die Prozesse viel 
mehr nachempfinden, 
als jetzt… - ich nimm 
immer Mathe als 
Vergleich, weil beides 
baut so aufeinander auf. 
Andere finden Mathe 
logisch und ich find 
Biologie aber viel 
logischer, diese 
Prozesse. Das ist echt – 
find ich auch 
wahnsinnig interessant. 
Und ähm, aber ja… 
Mathe find ich auch 
relativ wichtig. Also ich 
denk mal, das was wir 
jetzt im Abitur gemacht 
haben, das werde ich 
nicht mehr in Zukunft 
anwenden können, aber 
ähm, ich glaub schon 
gerade die 
grundlegenden Sachen; 
dass viel im Leben 
darauf aufbaut und dass 
das einfach wichtig ist, 
das zu können – genauso 
wie mit Englisch. Ich 
glaub auch, dass man 
Englisch – gerade wenn 
man viel verreist – dass 
einem das wirklich viel 
weiterbringt und das es 
gut ist, wenn man sich 
nen bisschen 
verständigen kann mit 
anderen Menschen.  
Ähm, Geografie hat 
mich sehr im Abitur 
überrascht, weil vorher 
war mir das eigentlich 
that were useful for her 
future, such as cooking, 
looking after children. 
Indeed she would now 
deal with children quite 
differently. She says she 
learned some very 
important things for her 
life and she knew she 
able to really help the 
farmer’s wife because it 
gave her the time to get 
all the paperwork done 
that farmers have to do. 
It was a small farm and 
there was so much to do. 
There were two small 
children to care for- she 
put them to bed, cooked, 
did the shopping and 
enabled the farmer’s 
wife to have a little free 
time for herself. She did 
























“ I feel that I was give´n 
so much by being able to 
be and to live with this 
family and participate. 
 
Those were the most 
important things for . 
Then she comes to 
biology which her 
favourite subject 
because she found it 
many times more logical 
than maths and she can 
understand much more. 



















Now she talks about 
subjects- bilogy vesus 
maths- biology is real and 
she can imagine the 
prcesses and it seems 














English is useful!  (bit 
depressing for an Englsih 
teacher who thinks his 
subject contributes to 
































She chooses subjects 
that she thinks are useful 





























überhaupt nicht richtig 
bewusst, was wir da 
unterrichtet bekommen. 
So’n bisschen ham‘ wir 
uns die Welt 
angeguckt… aber jetzt 
wurd‘ das richtig mh 
wirtschaftlich – gerade 
mit ähm, ja mit 
Globalisierung. Das war 
mir alles vorher 
überhaupt nicht vorher 
bewusst, was es da alles 
für Verbindungen gibt. 
Also das hat mich 
wirklich - das hat mich 
wirklich sehr überrascht 
und da bin ich echt froh, 
dass ich das noch mal im 
Abitur hatte. Weil sonst, 
wenn ich mir denke, 
dass wüsste ich jetzt 
alles nicht mit den ganze 
Bündnissen – das ist 
einfach, glaub ich, für 
die Allgemeinbildung 
sehr wichtig. Deshalb – 
also es war auch sehr 
schwer, aber ähm… auf 
jeden Fall gut.  
Deswegen hier 
„Wirtschaft“ hab ich 
ganz nach unten, weil 
das – ich glaub, wenn 
wir da mehr gemacht 
hätten – das hatten wir, 
glaub ich, aber nur 
zweimal – das hab ich 
überhaupt nicht mehr in 
Erinnerung. Ich denk, 
wenn wir’s mehr 
gemacht hätten, hätt‘ 
ich’s auch weiter oben. 
Aber da find ich – uns 
nicht so gut damit 
beschäftig haben – 
ebenfalls wie Physik und 
Chemie! Also Physik 
hab ich noch nen 
bisschen war 
mitgenommen, aber 
nicht sehr viel – Chemie 
eigentlich gar nicht so 
viel, ne! Deswegen sind 
die auch relativ am 
Rand.  
Äh, Eurythmie denk ich 
– hab ich mein Leben 
lang gedacht, das bringt 
mir gar nichts. Aber 
wenn ich jetzt noch mal 
drauf zurück gucke, 
imagine the processes 
much more in biology 
than in maths, though 
they are related- but she 
finds biology more 
logical. She experiences 
biological processes as 
real, though she 
recognizes that maths is 
relatively important. 
However the maths she 
has done in the Abitur 
she thinks she will never 
use again.  
 
Biology is about things 
that fundamental to 
understanding life. 
 
English is also very 
important because if you 



























Geography surprised her 
during the Abitur year 
because she had 
previously not realized 
what an important 
subject it is, particulary 
the subject of 
gloablisation. She thinks 
that is important for her 
generaö education 
(allgemein Bildung). 
Economics was quite 
interesting but there was 




denk ich schon, dass das 
war gebracht hat; gerade 
wie man sich gibt und 
wie man seinen Körper 
hält, weil’s einfach 
einem viel bewusster 
geworden ist. Also ich 
denke es ist darauf 
zurückzuführen, weil 
man da gelernt hat, wie 
man sich ganz bewusst 
bewegen kann. Also das 
ähm, (pause)… 
Dann ähm, Musik ist 
relativ am Rand, obwohl 
es ja an unserer Schule – 
wie Orchester auch – 
sehr eigentlich, sehr 
bewusst vermittelt wird 
und wir soll‘ das ja auch 
lernen. Aber es hat mich 
einfach nie so 
mitgerissen oder 
interessiert und 
verstanden hab ich’s 

















































She says she took little 










Though she never 
understood why they did 
Eurythmy now when she 




see that it has made her 
much more conscious of 
her body. 
 
Music was always 
important in the school 
though she has put it 
near the edge because 
she didn’t feel 


























I: Danke! Könnte ich 




haben da zum einen 
das Projekt 
beschrieben, aber dann 
haben sie auch gleich 
erwähnt, dass das 
Vortragen sehr wichtig 
war. Gilt diese 
Betonung auch für den 
ganzen schriftlichen 
Teil, sprich: die 
Dokumentation und 
die anschließende 
Reflexion? War ihnen 
dieser Aspekt auch 
wichtig? 
R: Ja, für mich war das 
sehr wichtig. Ich glaub, 
ich hab an die 56 Seiten 
geschrieben – also 
natürlich mit Fotos. 
Aber es war mir sehr 
wichtig, dass ich das für 
Thanks you. Can we 
return to the class 
12 project. You 
described the 
project and then you 
mentioned that the 
presentation was so 
important for you. 
Does this could for 
the written 
documentation and 
refelction of your 
work experience 
and projects? Was 











R: “Yes for me it 
was very important. 
She doesn’t pick up on my 
general question but is 
still with her class 12 
project and its 
documentation 
The documentation of 
her project is somethings 
she can use in future to 
remember what she did 


























mich einfach auch – weil 
es war einfach was 
Großes, was ich für 
mich gemacht habe und 
ich glaub ich hab mir 
das auch gut 
weggeheftet, weil ich 
weiß: „da möchte ich 
später noch mal 
reingucken“ oder 
vielleicht „ich möchte 
das noch mal 
wiederholen, ich kann 
draus lernen“ – gerade 
aus diesem schriftlichen 
Teil und auch die Fotos. 
Ähm ich hab da auch 
einfach ganz viel 
handwerklich gemacht. 
Ich hab da genäht, ich 
hab da am Auto 
geschweißt… einfach 
alles Mögliche. Und 
einfach, um das nicht zu 
vergessen, hab ich gut 
alles aufgeschrieben und 
kann das jeder Zeit 
wiederholen. Das ist 
total gut! 
Ähm, ja sonst genau… 
I: Sie hatten vorhin 
auch kurz gesagt, das 
Klassenspiel hätte 
ihnen viel gebracht. 
Könnten sie dazu noch 
ein bisschen mehr 
sagen? 
R: Ja, also ich glaube … 
für mich … (pause) 
ähm, hat es auch ein 
bisschen Selbstbewusst 
sein gebracht, weil ich 
hatte so ne ganz 
verrückte Rolle und ich 
musste auch in meine 
Rolle einen Vortrag 
halten. Und ich hab das 
wirklich so versucht, so 
auszukosten, weil das 
eigentlich total Spaß 
gemacht hat. Gerade 
weil – wenn man noch 
mal in ner Rolle ist, ist 
man noch mal 
„geschützt“, man ist ja 
eigentlich diese Rolle 
gerade. Deshalb – also 
das soll jetzt nicht 
heißen, dass man sich 
verstecken soll oder so – 
aber es hat einfach für 
einen selber so, noch 
I believe I wrote 56 
pages. Naturally 
with photos” 
She says it was 
important for her 
because it was 
something big and she 
will keep it and look at it 
in future and “I want to 
recall what I did and 
learn from it… I did so 
much that I don’t want 
to forget it “. She then 
lists all the skills she 


























I: You said that the class 
play gave you a lot. 
Could say a bit more 




R: “I think it gave me 
some self-consciousness 
because I had sucha a 
crazy role”. She says 
that she really tried to 
get the most out of the 
situation of acting 
because when you are 
playinga role you are 
somehow protected 
because you become the 
role. It gives you the 
possibility to slip into 
another role/identity and 





Playing a role in play 
means trying out a 
different role that is not 
you but you give 





Really getting into a role 
means changing how 
you are and this change 
of role offers a chance to 
be seen as someone else 
and also to show others 




















mal so gezeigt, dass es 
auch so ne Möglichkeit 
ist, dass man in 
verschiedenen Rollen 
schlüpfen kann und sich 
dann auch anders 
verhält. Also ich glaub 
auch, dass viel vielleicht 
auch die Kleidung dazu 
beigetragen hat. Das 
man sich auch anders 
gefühlt hat; man war 
wirklich in ner anderen 
Rolle und man hat sich 
irgendwie ja anders 
verhalten und ja.  
Und auch gegenüber von 
meine 
Klassenkammeraden, 
war’s auch wieder so ne 
Möglichkeit, mich auch 
wieder so „zu 
beweisen“, weil ich hab 
das glaub ich ganz gut 
gespielt und dann ist es 
ja für die anderen auch 
ein Zeichen, dass ich 
auch was machen kann, 
umsetzen kann. So war 
es auch, wenn ich bei 
anderen gesehen hab, die 
nehmen das jetzt 
überhaupt nicht ernst… 
oder die können das 
nicht so umsetzten, 
obwohl sie’s eigentlich 
könnten, aber sie wolln’s 
gar nicht erst…, das 
weiß ich nicht … das 
fand ich auch nicht so 
gut und dann denk ich 
mir, das es eigentlich für 
alle sehr wichtig war, 
das umzusetzen. 
I: Ja, vielen Dank. Ich 
glaube das war’s. Das 
war sehr reichhaltig! 
 
helps to wear a costume. 
“that one feels different, 
that one really is 
different and behaves 
differently. It was also 
an opportunity to prove 
myself to my class 
mates, let them see me 
differently. I think I 
played the role well, and 
then the others see what 
you can do”. She notes 
that not everyone 
engaged to this extent 
and this showed in the 
quality of their 
performance. She say 
how impportnat it is to 
make this transformation 
























I: thank you very 
much- that was very 
rewarding! 








y/ biographical learning 
Positioning 
/relationship








n of will 
She represents her life 
along the sides of a 
river that is central to 
the picture, the sides of 
the river represent 






She shows a clear 
awareness of age-
related activities 
(kindergarten, entry to 
school, the age at 
which one starts 
partying) 
 
She identifies what 
belongs to her life path 






She has a clear life 
construct and can 
determine what belongs 
to it and what not, and 
uses this to guide her 
life (when to be alone, 





The picture is coherent 





















in the class 
in a matter 















































































































n of her 
project is 
somethings 
she can use in 
future to 
remember 
what she did 
to learn from  
She refers to her future 
planning still in terms 
of the picture 
 
 
Her vision of the 
future is primarily the 




Has a plan to become 
a social worker 
 
She has had to reduce 
many activities 
because of the exams 
but intends to take up 
some of them now 









She is aware 






the chance to 
get to know 





















that is not 
you but you 
give yourself 











































are and this 
change of 
role offers 
a chance to 
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To whom it may concern:
As an external judge for validity issues in a qualitative research process, I read parts
of the work of Martyn Rawson (working title: "An inquiry into biographical learning in
young adults based on a qualitative study on 12 nineteen year old students at the end
of their schooling in a Waldorf school in Germany"). I assessed two interviews and their
interpretations.
I could easily comprehend the transcriptions from interviewees speaking German to
the report form in English. In this step Martyn Rawson formed meaning units, which
are excellently outlined. I understood the transformation to explanatory comments and
reconstructed the substance of the developed themes.
Martyn Rawson has condensed significant parts of the interviews to themes. It seems
that the themes are tightly connected to the research questions. Therefore, their
appearance manifestly results from two interpretational links: one resulting from the
interview data, another resulting from Rawsons• research perspective. Overall I














Stuttgart, September 12, 2015
Evaluation of Research and Analysis
I have been asked to assess and judge the plausibility and coherence of Martyn Rawson's
analysis of his research in his study of biographical learning in a Waldorf school in
conjunction with his doctoral thesis.
Having examined an extensive sample of his data and his analysis of this section, I have
found Mr. Rawson's analysis and discussion of his data to fully plausible. Both his
analysis and the conclusions he has drawn from it, are well-founded and wholly
coherent.
Prof. Dr. Peter Lutzker
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Appendix	10.	Three	example	of	written	reflections	written	by	Adele,	Maybritt	and	
Nicola		
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